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interest	 and	 later	manuscripts	began	 to	pile	up	 in	our	 in-
boxes.	 Some	of	 the	 authors	 sent	 their	 contributions	while	
being	on	holidays,	in	the	final	phases	of	writing	their	thesis	
or	 research	 grant	 proposal,	 while	 moving	 between	 coun-
tries,	being	swamped	with	many	other	tasks	or	facing	per-
sonal	challenges.	And	they	invested	time	and	efforts	not	for	
some	 high	 profile	 academic	 journal,	 but	 the	 absolutely-
great-but-not-so-high-profile	Feministische	GeoRundmail.	
We	think	this	tells	us	something	about	the	role	of	research	
practice,	particularly	 fieldwork,	 in	 “our”	academic	debates	
and	routines.	We	understand	these	manifold	responses	as	







attention	 in	 collective	 and	 institutionalized	 forms	 of	 ex-
change.	Second,	because	 this	desire	 to	share	encompasses	
















think	 that	 they	 also	 already	 indicate	 imperfect	 but	 im-






reveals,	 once	 again,	 the	 importance	 of	 feminist	 contribu-
tions	to	these	debates—including	the	crucial	contributions	
by	 queer,	 trans*,	 intersectional,	 and	 Black	 feminists	 and	
feminists	of	colour.	
At	 the	 same	 time,	 the	 contributions	 demonstrate	 that	
knowledge	about	what	we	can	do	with	fieldwork,	and	what	
fieldwork	 does	 with	 us,	 does	 not	 simply	 pile	 up	 and	 we	
shouldn’t	expect	to	have	it	all	available	at	some	point.	New	























respectfully	 acknowledging	 different	 types	 and	 modes	 of	





of	 dealing	with	 and	 overcoming	 conundrums	 and	 disrup-
tions	during	or	after	fieldwork,	induced	by	power	asymme-
tries,	disruptive	research	encounters	or	the	need	to	reorgan-












interest,	and	hope that readers will enjoy and benefit from the 
reflections assembled herein. Last but not least, we would like 



















































































work	 on	 my	 postdoctoral	 project.	 In	 this	 short	 piece	 I	
want	to	share	a	very	personal	story,	which	is,	in	my	view,	
also	 an	 epistemic	 journey	 about	 the	 transformative	
power	of	research	practice.		




were	 hit	 hard	 by	 the	 coup,	 and	 having	 grown	 up	 in	 a	
household	that	was	bombed	once	and	searched	regularly	
by	military	officers	wearing	big	boots,	 being	 leftist	was	








with	 a	 scholarship	 from	 Higher	 Education	 Council	 of	






ing.	After	a	year	of	 treatment	and	recovery	 in	Turkey,	 I	





1 Run-of-river hydropower plants use the natural downward flow of rivers 
and micro turbine generators to capture the kinetic energy carried by wa-
ter. Typically, river water is taken from the river at a higher point, diverted 
to	use	it	as	an	opportunity	for	a	change.	I	wrote	a	proposal	













high	 hopes	 to	 get	 the	 position.	 But,	 funnily	 enough,	 it	
worked	out.		




















to	 villagers,	 the	people	who	 actually	 live	 in	 the	villages	
to electricity generating turbines by a weir or a pipeline and released back 




ous	 methodological	 problem,	 especially	 in	 the	 social	
movement	studies,	that	the	researchers	tend	to	rely	on	in-
terviews	with	movement	leaders,	leading	activists	and/or	
professionals,	 which	 resulted	 in	 what	 Benford	 (1997)	
calls	elite	bias.	Considering	the	fact	that	women	are	un-
derrepresented	within	the	‘movement	elite’	even	within	
movements	 in	which	 they	 are	 doing	most	 of	 the	 grass-
roots	 activism	 (such	 as	 environmental	 justice	 move-
ments,	see,	e.g.,	Di	Chiro	1992,	Brown	and	Ferguson	1995,	















platform.	 Kamile	 organised	weekly	meetings,	 to	 inform	
and	 recruit	people	against	HEPP	projects,	 in	more	 than	















2 This is, of course, a central theme in the feminist literature as methodo-
logical task of revealing women’s frames rests on the idea that feminist re-
search is not only about doing research on women – women as objects of 
knowledge – but also about constructing women as subjects capable of pro-
ducing knowledge (Harding, 1987, Alcoff and Potter, 1993, Grosz, 1993, Har-
ding and Norberg, 2005). 
3 The age factor is important here, as women grow more confident voicing 
their opinion with age. This is probably related to the more established po-
sition of older women within the patriarchal social hierarchy, where social 
status particularly increases for mothers of young men. 
Take	 Zeynep,	 for	 example:	 I	met	 her	 and	 her	 husband,	
both	in	their	30s,	on	the	street	in	front	of	their	house,	and	














either	 alone	 or	 among	 their	 female	 peers.	 As	 a	 young	
(looking)	woman	who	did	not	fit	to	their	image	of	an	aca-
demic	(‘hoca’	as	we	say	in	Turkish,	a	gender-neutral	term	
literally	means	 ‘teacher	 ’but	 used	mostly	 for	 university	
staff	more	 than	 teachers)4,	 I	 had	 the	 opportunity	 to	 be	
perceived	less	than	an	‘official’.	This	appearance,	I	believe,	
helped	 me	 to	 keep	 interviews	 informal	 and	 conversa-
tional.	 I	 also	 kept	 the	 conversation	 two	 sided,	 which	
meant	that	I	talked	to	them	as	well	beyond	asking	ques-
tions.	I	shared	my	own	motives,	the	story	of	my	research	
with	 them.	And	 I	 talked	 about	myself,	 answering	many	
questions	 about	my	home	 town,	my	nuclear	 family,	my	
profession	and	even	my	personal	 life	and	marital	 situa-





of	 the	 movement.	 They	 were	 the	 ones	 who	 frame	 the	
struggle	as	an	issue	of	life	and	death;	they	were	the	ones,	
especially	 if	 they	 are	 middle	 aged	 and	 older,	 who	 talk	
openly	 about	 beating,	 killing	 and	 being	 killed	 for	 the	
cause,	whereas	men	use	a	more	cautious	language.	I	also	
came	 to	 understand,	 despite	 their	 doubts	 to	 see	 them-
selves	 as	 subjects	of	 knowledge,	women	were	 the	 ‘real’	
knowers,	 as	 they	 were	 the	 ones	 who	 spend	 their	 lives	
4 ‘What kind of a hoca are you? You look like a student. You should be wear-
ing something proper, like a döpiyes (a famous style concept associated 
with civil servant women - the word comes from French deux-pièces and 
means a two-piece suit)’ people asked me often in the villages. So, what 
make me look young – as a student – was not necessarily my age or physical 
features but my style of clothing, consist of jeans or trekking trousers, 






densely	 forested	valleys.	They	are	 the	ones	who	stay	 in	
the	 villages	 and	work	 in	 the	 fields,	 while	men	work	 in	
town	 centers,	 in	 big	 cities,	 and	 sometimes	 abroad.	





tion	 of	men	 and	women	 to	 their	 environments	was	 re-
flected	in	their	narratives	and	discourses	of	the	anti-HEPP	
movement	 (Yaka	 2019).	 Let	 me	 give	 you	 a	 very	 inte-
resting	 example	 from	Arılı	 valley	of	 Fındıklı/Rize.	After	
spending	two	and	a	half	hours	in	the	village	coffee	house	
and	 listening	men’s	 theories	 on	 global	warming,	 global	
struggles	on	fresh	water,	imperialist	plans	of	the	US	and	
Israel	to	grab	‘our’	waters	and	the	close	affinity	between	
the	 Independence	 War	 and	 the	 anti-HEPP	 movement	
(Protecting	the	country	–	protecting	the	water),	I	talked	
to	many	different	women	in	the	same	village,	to	listen	a	




and	 affective	 connections	 with	 the	 river	 waters.	 They	




their	 bodies	 in	 river	waters	 after	working	 in	 the	 fields.	
They	talked	about	the	memories	of	their	parents	by	the	
river	 and	 the	 sight	 of	 their	 children	 and	 grandchildren	
playing	in	the	same	waters	they	once	played	in.	The	cen-
trality	of	the	memories,	past	and	present	sensations,	af-










5 In the East Black Sea region, I have conducted research in 9 villages of 
Fındıklı, Arhavi and Ardanuç, in the provinces of Rize and Artvin.   
6 Coming mostly from Spinozian/Deleuzian and phenomenological tradi-
tions, a group of feminist theorists radically reframed the body, as well as 
nature and matter, as active and dynamic, as formative and agential, and as 
to	engage	with	 feminist	 theory	 to	make	sense	of	what	 I	
have	 been	 observing	 and	 recording.	 The	 first	 step	was	

























materialist	 and	posthumanist	 feminisms	 assisted	me	 to	
frame	bodily	senses	and	affects	as	media	of	subjectivity	
within	a	relational	intercorporeal	and	more-than-human	












nity	 to	 develop	 a	 more	 refined	 spatial	 perspective,	 to	
study	how	the	landscape	and	the	place,	as	well	as	the	eve-
ryday	material	practices	of	dwelling,	shape	what	I	call	the	
indefinitely and unpredictably open to transformation and change, and, 



















7 My anthropologist friends told me only afterwards: ‘Are you totally stupid? 
You needed to wear a -fake- ring’ 
Power,	 Politics	 and	 Positionality:	 What	 does	 Re-
search	do	for	the	Researched?	






























going	 on	 in	 other	 parts	 of	 the	 country	 in	 blissful	 (and	
shameless)	ignorance.	In	Hasankeyf	and	Dersim	where	I	
conducted	field	research,	and	also	in	Amed	(Diyarbakır),	
I	 have	 faced	my	positionality	 as	 a	middle-class	Turkish	
person,	who	only	came	to	the	Kurdish	region	for	research,	
in	her	30s,	even	though	she	spent	her	life	being	a	leftist.	I	






















scholars	 who	 teach	 children	 reading	 and	 writing,	 who	
help	people	with	paperwork,	etc.	But	I	was	only	in	one	val-
ley	or	village	for	a	few	days,	and	I	wasn’t	a	journalist	who	
could	write	a	 story	 to	publicize	 their	 struggle.	The	only	
thing	 I	 could	 do	 was	 to	 share	 interview	 transcriptions	
with	the	people	I	talked,	if	they	want	to	have	them.	But,	in	
the	end,	I	was	going	to	write	articles	no	one	would	read,	































son.	 In	L.	Alcoff	&	E.	Potter	 (eds.),	Feminist	 epistemologies,	New	York:	
Routledge.	pp.187-216.	





































In	 this	 essay	 I	 am	 reflecting	 on	 privilege,	 in	 particular	
transnational	aspects	of	white	privilege.	I	am	hereby	dra-

























red	 to	 pass	 through	when	 a	world	has	 been	 assembled	
around	you’.	In	a	narrower	sense	I	refer	to	privilege	as	






sexual	 orientation,	 SES,	 age,	 differing	 degrees	 of	







experience	 their	 privilege	 living	 as	 migrants	 in	 Mel-
bourne.	 Consequently,	 I	 spent	 the	 following	years	 ‘han-
ging	 out’	 doing	 participant	 observation	 and	 conducting	
life	story	interviews	with	seven	Colombian	born	women.	
This	 is	how	I	met	Teresa,	Natalie,	Maria,	 Isabel,	Sol,	Ga-





























their	 time	 with	 people	 from	 their	 same	 class	 and	 race	











distinguished.	 The	 women	 grew	 up	 in	 financial	 safety,	
knowing	 that	 they	would	 receive	 all	 necessary	medical	
care,	 not	 needing	 to	 rely	 on	 a	 poorly	 financed	 public	
health	 system.	 Their	 social	 location	 offered	 them	many	




My	 own	 experience	 of	 privilege	 distinguishes	 me	 from	
these	women	in	that	I	come	from	a	middle-class	migrant	
family	in	Vienna.	My	father’s	family,	Hungarian	Jews,	were	











and	adolescence	we	were	 able	 to	 afford	 two	holidays	 a	
year.	I	lived	a	comfortable	middle-class	life	in	Central	Eu-




During	the	whole	research	process,	 it	 felt	as	 if	 I	was	al-
ways	a	few	steps	behind	my	interlocutors:	yet	to	experi-
ence	what	they	had	already	experienced	in	their	time	as	




















restaurant	 and	 supermarket	 recommendations	 when	 I	
complained	about	the	mundane	Australian	pub	food.		




























terlocutors	 lost	 some	of	 their	privileges	 (however,	 they	






differences	 in	 global	 power	 relations	 between	 nation	
states	(Anthias	2002a,	2002b,	2012).	Second,	privilege	is	
relative	 to	 a	 person’s	 surroundings	 (Amit	 2007).	 Third,	






chy,	 as	 a	 result	 of	 strong	 economies	 and/or	 political	
power’	(Benson	2014,	p.	49)	and	Austria	as	well	as	Aus-
tralia	 occupy	more	 powerful	 positions	within	 the	 same	
system.	As	whiteness	is	a	position	of	power	and	privilege	
Colombia’s	 lower	 rank	 in	 the	 hierarchy	 also	 has	 conse-
quences	in	how	they	are	perceived	in	terms	of	whiteness	













the	 trauma	 of	 European	 colonisation	 and,	 as	 a	 conse-
quence,	not	enduring	the	struggles	of	a	nation	built	out	of	
colonialism.	 The	 privilege	 of	 growing	 up	 in	 a	 country	
where,	 as	 a	 daughter	 of	 a	 middle-class	migrant	 family,	
despite	my	 father	 coming	 to	Austria	as	a	 refugee	 (from	
another	country	in	Europe),	I	still	had	many	privileges	in-
cluding	good	education	and	health	care,	 the	privilege	of	






but	 I	 am	 globally.	 In	 comparison,	 the	 women	 in	 this	
research	are	part	of	a	very	privileged	segment	of	Colom-
bian	society	and	they	profit	 from	many	privileges	other	













tralia.	 Although	 my	 accent	 indicates	 difference	 and	






























thern	European	 descent	 are	white.	 Others	 such	 as	 sou-
thern	European	and	Middle-	Eastern	communities	occupy	



















being	 the	 daughter	 of	 two	 Hungarian	 migrants	 and	 of	





in	Australia.	Nonetheless,	 they	 are	perceived	 as	 ‘ethnic’	
which	 in	 the	 Australian	 context	 indicates	 ‘not	 white	
























my	 accent	may	 not	 be	 strong,	 but	 everyone	 could	 hear	
that	I	had	a	foreign	accent	which	in	an	Australian	context	
indicates	‘otherness’.	Instead	of	being	othered,	my	accent	




















themselves	 in	more	diverse	 friendship	 circles	 including	
Latin	 Americans,	 Southern	 Europeans,	 Australians	 and	
many	more,	being	surrounded	by	a	multitude	of	different	









Before	 concluding	 this	 essay,	 there	 is	 another	 privilege	
which	 needs	 to	 be	 addressed	 in	 this	 context.	 I	was	 the	
white	European	 researcher	 receiving	a	 scholarship	 that	
enabled	 me	 to	 conduct	 a	 research	 project	 about	 Latin	























ing	 information	and	misunderstandings	but	 rather	 than	
exploring	 those	 topics	more,	 I	was	 drawing	 on	 existing	
‘cultural’	explanations	representing	the	idea	of	an	essen-
tialised	 ‘Third	 World	 Woman’	 (Mohanty	 1984).	 Sitting	
one	on	one	with	Teresa	and	being	berated	about	my	own	
oversimplification	 and	 stereotyping	 was	 incredibly	 un-
comfortable	and	hard	to	sit	through.		
To	conclude,	when	I	started	this	project	I	believed	I	had	a	
good	 theoretical	 understanding	 of	 the	 mechanisms	 of	
whiteness	and	white	privilege.	Having	spent	extended	pe-
riods	 of	 time	 in	 Latin	America	 I	 had	 experiences	 of	my	
whiteness	outside	of	Europe.	Nonetheless,	 through	con-
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sönlichen	 Umfeld	 bin	 ich	 mir	 dessen	 schmerzlich	 be-
wusst,	spätestens	wenn	ich	die	Haustür	verlasse	und	mich	
den	Blicken	fremder	Menschen	aussetze.	Die	von	mir	z.B.	












chischer	 und	 potentiell	 physischer	 Gewalt	 auszusetzen.	
So	 schmerzlich	diese	Erfahrungen	auch	 sein	mögen,	 sie	
verraten	dennoch	einiges	über	gesellschaftliche	Verhält-






















dungen	 in	denen	 ich	 aufgewachsen	bin,	 die	 eigene	Ver-
letzlichkeit	 nicht	 unbedingt	 gefördert	 haben.	 Das	 Spre-
chen	 über	 Gefühle	 und	 Bedürfnisse	 musste	 ich	 erst	 in	
langjähriger	Beziehungsarbeit	 erlernen.	 Im	Wissen	dar-
über,	dass	nicht	nur	meine	eigene	männliche	Sozialisation	
diese	 Leerstellen	 aufweist,	 erscheint	 ein	 möglicher	 Zu-
sammenhang	 zwischen	 der	 Sprachlosigkeit	 jener	 Cis-






sensproduktion	 übertragen?	 Genau	 darin	 liegt	 der	 An-
spruch	der	Autoethnographie:	das	eigene	Fühlen,	Erleben	
und	 Erfahren	 als	 legitime	Quelle	wissenschaftlicher	 Er-






Die	 Autoethnographie	 bricht	 also	 mit	 dem	 klassischen	
distanzierten	 Subjekt-Objekt-Verhältnis	 zwischen	 For-
schenden	und	Beforschten/m.	Stattdessen	verlangen	au-
toethnographische	Ansätze	nach	 einer	Hinwendung	 zur	
Subjektivität	 ersterer.	 Sie	 verlangen	 nach	 Transparenz	












lisierung	 neuer	 Identitätskategorien,	 sondern	 die	 schlichte	 Negation	






Forschenden	 eine	 zentrale	 Rolle	 zu.	 Verletzlichkeit	 be-
deutet	 Öffnung,	 bedeutet	 die	Möglichkeit,	 sich	 selbst	 in	
gesellschaftlichen	 Verhältnissen	 zu	 denken.	 Es	 geht	 bei	
autoethnographischen	Ansätzen	also	um	ein	in	sich	ver-










forschungsethisch	 durchaus	 nicht	 unproblematischen	
Doppelrolle	 als	 Wissenschaftler*in	 und	 Privatperson	
nutze.	Mit	dieser	Doppelrolle	geht	eine	große	Verantwor-
tung	einher,	weil	sie	verlangt	meine	Erwartungen	an	die	
möglicherweise	 entstehenden	 sozialen	 Beziehungen	
(seien	sie	wissenschaftlicher	und/oder	persönlicher	Ge-
stalt)	klar	zu	kommunizieren.	Ich	möchte	bei	meinem	Ge-
genüber	 unter	 allen	 Umständen	 das	 Gefühl	 vermeiden,	
über	meine	 „eigentlichen“	 Interessen	 im	Dunkeln	gelas-
sen	zu	werden.	Das	bedeutet	in	erster	Linie	klarzustellen,	
dass	nichts	ohne	ausdrückliche	Erlaubnis	 in	meine	For-
schung	 einfließt.	 Auch	 wenn	 es	 mir	 in	 meiner	 wissen-
schaftlichen	 Reflexion	 vordergründig	 nicht	 um	 die	 Ver-






Auf	 einer	 konzeptionellen	 Ebene	 verstehe	 ich	 Dating-
Apps	im	Anschluss	an	Michel	Foucault	als	digitale	Dispo-
sitive,	die	Subjektivierung	vermitteln.	Wenn	 ich	mich	 in	
Dating-Apps	 bewege,	 mich	 ihnen	 gewissermaßen	 aus-
setze,	frage	ich	danach,	wie	sie	auf	meine	eigene	Subjekti-























erst	 der	 Einsatz	 automedialer	 Praktiken.	 Mit	 unseren	
Avataren	 interagieren	 wir	 daraufhin	 mit	 anderen	 Nut-
zer*innen.	Wir	swipen	uns	der	Reihe	nach	durch	unzäh-






nen	 auf	 uns	 reagieren.	 Erst	wenn	 beide	 Personen	 nach	
rechts	geswiped	haben,	entsteht	ein	„Match“	und	es	wird	
möglich	 miteinander	 zu	 schreiben.13	 Wir	 befinden	 uns	
also	in	einem	Zustand	der	Ungewissheit	darüber,	wie	an-










ner	 potentiellen	Match-Partner*innen	 damit	 verändert?	
Wie	fühlt	es	sich	an,	wenn	diese	Nachrichten	ausbleiben,	




fertigen?	 Bin	 ich	 zu	 queer	 für	 diese	 Plattform?	Verletzt	
mich	 das?	Welchen	 Selbstdarstellungs-,	 und	 Geschlech-
ter-	 und	 Körpernormen	 soll	 ich	 hier	 eigentlich	 gerecht	
werden?!	












nis,	 das	 ich	 zu	 mir	 Selbst	 einnehme	 zu	 bewerten	 und,	








abstrakte	 Erfahrung	 von	 Ablehnung,	 die	 im	 drohenden	
Ausbleiben	 positiver	 Rückmeldung	 liegt.	 Das	 Nicht-be-
gehrt-(genug)-Sein	 –	 die	 sich	 aufdrängende	 Frage	 „Wie	
könnte	ich	es	besser	machen?“	–	wird	auf	Dating-Apps	zur	




















beispielsweise	 die	 narzisstische	 Kränkung	 transphober	
Cis-Männer,	die	anscheinend	darin	besteht,	dass	ich	ihnen	
mit	 meinem	 Auftreten	 die	 Nicht-Selbstverständlichkeit	
ihrer	 eigenen	 Geschlechtsidentität/-repräsentation	 vor	
Augen	führe,	auch	kein	nachvollziehbarer	Grund	mir	ge-
genüber	 gewalttätig	 zu	 sein.	 Dass	 diese	 Reaktionen	 auf	





ses	 Schema	 schon	 in	 der	 verbreiteten	Meinung	 Frauen	
	
14 Die Metapher einer Pille, die Einsicht in die „tatsächlichen“ Verhältnisse ver-
schafft, stammt aus dem Film „Matrix“ von 1999. 






Vorstellung	 eint,	 die	 gesellschaftlichen	 Entwicklungen	
seien	schuld	an	ihrer	vermeintlichen	Degradierung	durch	
Frauen.	Damit	ist	z.B.	gemeint,	dass	die	sexuelle	Selbstbe-
stimmung	 von	 Frauen	 ihren	 eigenen	 „natürlichen“	 An-
spruch	auf	Sex	untergrübe.	Die	Ablehnung,	welche	sie	u.a.	
auf	 Dating-Apps	 erfahren,	 verstehen	 die	 Anhänger	 der	
Manosphere	also	als	eine	Folge	feministischer	Kämpfe.		
Verschiedene	 antifeministische	 Strömungen	 innerhalb	
der	 Manosphere,	 die	 grob	 in	 eine	 „Red-Pill“	 und	 eine	
„Black-Pill“-Community14	 unterteilt	 werden	 können,	 le-
gen	dabei	auch	unterschiedliche	Deutungsmuster	an.	Zur	




















wortlich	 für	 ihre	 Situation	 zu	 sein	 scheinen,	 nämlich	
Frauen.	Elliot	Rogers,	der	2014	sechs	Menschen	aus	ras-












ner	 autoethnographischen	 Auseinandersetzung	mit	 Da-




ting-Apps	 ein	 abstraktes	 Gefühl	 der	 Ablehnung	 vermit-
teln	können.	Auch	wenn	sich	die	Zweifel	an	meiner	eige-
nen	„Wertigkeit“	in	meinem	persönlichen	Fall	durch	eine	
ganz	 andere	 gesellschaftliche	 Positionalität	 ergeben,	 so	
ist	doch	die	Vermitteltheit	dieser	Zweifel	durch	die	digi-
talen	 Dispositive	 Tinder/OkCupid	 die	 gleiche,	 wie	 bei	







talen	 Dispositiven	 wie	 etwa	 Dating-Apps	 erleben,	 dass	
dem	bestimmte	Grenzen	gesetzt	sind.	Das	Scheitern	von	
Männern	daran,	freundschaftliche,	sexuelle	und/oder	ro-




























Eine	 solche	 Herangehensweise	 lässt	 sich	 auch	 konkret	 in	 Bezug	 auf	
Selbstzweifel	in	antifeministischer	Gesinnung	ausgedeu-
tet	werden.	Wie	 können	wir	 sie	 erreichen,	 bevor	 es	 zu	




Stück	 weiter	 bringt.	 Für	 sie	 bedeutet	 autoethnographi-
sches	Schreiben	in	erster	Linie,	eine	Geschichte	zu	erzäh-
len.	 In	 ihrem	 ersten	 dementsprechenden	 Werk	 „Final	
Negotations“	bearbeitet	Carolyn	Ellis	den	Tod	ihres	Ehe-
mannes	(Ellis	1995).	Aus	der	schmerzlichen	Verlusterfah-
rung	 heraus	 wendet	 sie	 sich	 einem	 therapeutischen	
Schreiben	und	damit	 einer	 für	 sie	neuartigen	Form	der	
Wissensproduktion	 zu.	 Sie	 habe	 dieses	 Buch	 für	 Men-
schen	 geschrieben,	 die	 ähnliche	 Verlusterfahrungen	
machten,	sagt	Ellis.	Auch	wenn	die	individuellen	Situatio-
nen	 anderer	 Menschen	 selbstverständlich	 unterschied-





















Sympathisanten,	 die	 ihre	 ideologische	Abkehr	 ihren	Vi-
deos	zuschreiben.16	Dies	sollte	auch	uns	weiter	dazu	an-
regen,	 über	 neue	 Vermittlungsstrategien/-formate	 wie	
z.B.	das	erzählerische	Schreiben,	aber	auch	der	Wissen-










Insbesondere	 Diskurse	 um	 kritische	 Männlichkeit	 sind	
hier	gefordert,	denn	wie	auch	für	antirassistische	Kämpfe	

















Foucault,	Michel.	 1993.	Die	 Sorge	 um	 Sich.	 Sexualität	 und	Wahrheit	 3.	
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port	 of	 research	 assistants.	 As	 entire	 processes	 of	 re-
search	projects	are	shaped	by	the	researcher’s	personal-
ity	 and	positionality	 (Katz	1994),	 an	additional	 layer	of	







and	your	access	 to	all	 the	 trappings	of	academic	power	
(…)”.	Determined	by	different	backgrounds	of	researcher	
and	research	assistant,	the	research	project	is	shaped	by	
dual	 subjectivity	 and	perspective.	Different	 hierarchical	
positions	and	power	are	distributed	unintentionally	and	
automatically	among	 researcher,	 research	assistant	and	












assistant.	 To	 date,	 the	 reflections	 on	 the	 collaborations	
with	 local	 research	 assistants,	 especially	 in	 the	 Global	
South,	are	scarce.	As	researchers,	we	are	responsible	for	









Setting	 the	 scene:	 For	 both	 research	 projects	 field	 re-
search	 was	 conducted	 in	 in	 the	 Middle	 Hills	 region	 of	
Western	 Nepal	 that	 is	 characterized	 through	 green	
hillsides	and	rocky	mountainous	terrain.	Some	of	the	vil-
lages	 are	 reachable	 by	 local	 bus	 or	 car,	 but	 several	 are	
only	accessible	by	hiking	a	few	hours	or	days.	The	region	
ranges	from	600	m	a.s.l.	in	the	river	valley	of	Seti	Gandaki	
up	 to	 approximately	 4’000	 m	 a.s.l.	 in	 the	 Annapurna	







homestay	 tourism	 might	 represent	 a	 form	 of	 women's	
empowerment	in	rural	Nepal.	For	women,	who	are	often	
culturally	and	traditionally	bound	to	a	domestic	setting,	
the	 concept	of	homestays	 constitutes	an	opportunity	 to	
generate	income	without	requiring	to	venture	out	of	the	
house	and	village	community.	Women	empowerment,	es-
pecially	 against	 the	 theoretical	 backdrop	 of	 developing	
studies,	 is	 a	 complex	and	multi-faceted	concept	 that	 in-











offering	 insights	 about	 their	 personal	 experiences	with	
other	women;	secondly,	I	personally	felt	more	comforta-
ble	about	the	idea	of	traveling	and	working	with	a	female	





for	 the	 experience	 and	 income.	Reflecting	 on	 this	 argu-
mentation,	 I	was	 fully	aware	of	 the	ambiguity	 in	 the	at-
tempt	to	flatten	hierarchical	structures.	Already	the	pos-







tance	 in	 bridging	 the	 gaps.	 The	 experience	 raised	 my	
awareness	about	the	important	role	field	assistants	play	









assistant	 Anjila	 and	 visited	 ten	 villages	 in	 the	Machha-








archy,	 responsibility,	 and	 constant	 renegotiation	 and	
shifts	of	roles.	While	the	research	project	was	conducted	
under	my	 name	 and	 based	 on	my	 research	 design	 and	
concept,	 the	 practical	 execution	 on-site,	 conducting	 the	
interviews	 in	 Nepali,	 depended	 entirely	 on	 Anjila.	 Her	
task	also	included	to	establish	the	contact	to	the	villagers	
I	 wanted	 to	 talk	 to.	 Although	 I	 prepared	 the	 interview	
questions,	 the	 style	 and	 tone	 in	 which	 these	 questions	
were	asked	by	her,	played	a	vital	role	in	terms	of	quality,	
length,	and	detail	of	the	answers	of	the	interviewees.	The	
relationship	 that	unfolds	 in	 the	process	 of	 interviewing	
was	constituted	by	Anjila	who	 formed	the	pivot	around	















ration,	 location,	 and	 structure	 of	 the	 fieldwork.	 She	 ex-
pressed	her	relief	that	we	had	this	companionship	in	the	
field	 because	 it	 was	 her	 first	 time	 traveling,	 staying	 in	
lodges,	and	interacting	with	strangers.	Travelling	in	twos,	





flecting	 on	 our	 positionality,	 our	 backgrounds,	 age	 and	
gender	are	decisive	when	working	with	a	research	assis-
tant.	





limited	accommodation	 infrastructure	 led	 to	a	blending	
between	professional	 and	private	aspects	 that	 enriched	
my	research	project.		
Sarah:		
To	conduct	 field	research	 for	my	dissertation	project	 in	
Nepal	would	not	be	a	challenge	for	me	I	thought	as	I	could	
refer	to	previous	experiences	of	fieldwork	in	other	Asian	
contexts	 from	 Vietnam	 and	 Myanmar.	 After	 roughly	 7	
months	 of	 fieldwork	 in	 five	 different	 rural	 villages	 be-





demographic	 transition	 and	 population	 ageing	 in	 coun-
tries	of	the	Global	South.	I	explore,	how	older	people’s	liv-
ing	 conditions	 change	 affected	 by	 these	 current	 demo-
graphic	and	socio-economic	developments	and	how	the	










and	 the	 older	 villagers	 I	wanted	 to	 talk	 to.	 Therefore,	 I	
aimed	to	optimize	for	a	flatter	hierarchy	between	me	and	
my	research	assistant	Urmila	before	entering	the	villages.	















to	 carry	 each	other’s	backpacks	during	 long	hikes	 from	
village	to	village.	We	supported	each	other	mentally	and	









my	 appearance,	 dark	 eyes	 and	 hair,	 easily	 tanned	 skin,	
frequently	local	villagers	thought	that	I	was	a	local	as	well.	
Nonetheless,	 I	 did	 research	 in	 a	 context	 that	was	 com-
pletely	foreign	to	me;	I	have	only	been	to	Nepal	for	a	2-





the	 patio	 or	 veranda	 of	 a	 house.	 She	 was	 always	 con-
cerned	 to	 make	 it	 comfortable	 for	 researcher	 and	 re-



















seriously	sick,	catch	 typhoid	or	 food	poisoning?	What	 if	
she	would	twist	an	ankle	or	break	a	 leg	during	the	long	














asked	Urmila	 if	 she	would	 like	 to	 share	 her	 experience	
working	with	me.	Her	answer	in	short	was:	“In	general,	I	
enjoyed	 fieldwork,	 it	 was	 always	 exciting	 to	 learn	 new	









































already	 preprogrammed.	 Our	 tinted	 glasses	 or	 how	we	
act,	interpret	or	pay	our	roles	in	the	field	are	already	de-
termined	 and	 always	 negotiated	 and	 adjusted	 ad	 hoc.	
Nonetheless,	we	think	that	we	could	contribute	to	Urmila	
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“We	 must	 acknowledge	 the	 personal	 embodied	





This	 article	 deals	 with	 the	 search	 for	 more	 horizontal	
ways	of	being	in	research	relationships,	breaking	with	the	

















my	 research	 by	 choosing	 a	 research	 methodology	 that	







tervention	 research	 (Nicolas-Le	 Strat	 2013),	 a	 French	
Participatory	 Action	 Research	 tradition,	which	 is	 about	
intervening	in-	and	writing	about	a	reality	that	one	helps	
to	emerge.	Rather	than	searching	to	limit	one’s	impact	in	




logical	 exploration	 of	 how	 to	 be	 in	 (research)	 relation-
ships	 based	 on	 reciprocity	 with	 people	 that	 are	 at	 the	
lower	end	of	the	power	equilibrium	in	French	society	and	















tion	 of	 a	 research	 question.	 It	 was	 only	 in	 the	 period	
(2017-2018)	that	my	exploration	met	both	the	conditions	
for	the	collaborative	production	of	knowledge	at	the	ser-
vice	 of	 social	 transformation,	 and	 the	 conditions	 for	 a	





between	 persons	 with	 different	 social	 positions	 in	 the	
group;	in	making	space	for	different	sources	of	knowledge	
based	 a.o.	 on	 first-hand	 experience,	 academic	 research,	
activism	and	worked	with	a	variety	of	 forms	of	expres-
sion;	 in	making	sure	 that	core	members	of	 the	working	
group,	among	whom	I	count	myself,	all	played	equal	part	















mological	 inquiry	 into	 the	 role	 of	 knowledge	 and	




cessible	 to	 civil	 society	 organizations.	 The	 objective	 of	















Gabriel,	 et	Koop	2015).	Does	 this	 geographic	 proximity	
create	 a	 need	 for	 accountability	 vis-à-vis	 the	 neighbor-
hood?	What	 collaborations	exist	 and	are	both	desirable	
and	possible	in	the	future?	Those	were	some	of	the	ques-
tions	 I	 started	 to	 explore	 with	 a	 group	 that	 existed	 of	
members	 of	 Planning,	 a	 civil	 society	 organization	 in-
volved	in	advocacy	planning,	of	Modus	Operandi,	a	civil-
society	 research-	 and	 training	 institute	 which	 I	 co-cre-






The	 first	was	 a	 series	 of	micro-debates	 in	 public	 space	
(2013-2014)	at	different	locations	between	the	Univer-	
sity	 Institutes	and	Villeneuve	 in	order	 to	establish	 links	
between	 these	 geographically	 close	 but	 socially	 distant	
spaces.	One	afternoon,	to	symbolize	this	link,	a	group	of	
volunteers	 created	a	mobile	bench	on	 the	market	place	
















leads	 to	 the	 creation	 of	 a	 "public	 space",	 even	 if	
temporary,	in	a	place	that	is	generally	perceived	as	
a	place	of	tension.	In	this	way,	it	has	been	possible	






2)	 at	 the	 Institute	 of	 Urbanism	 and	 Alpine	 Geography	
(IUGA),	 and	 which	 was	 the	 second	 action	 it	 undertook	
(13/06/2014)	 to	 reinforce	 relationships	 between	 the	




search	 interests	 of	 neighborhood	 organizations	 and	 in-
habitants	and	to	 find	possible	 links	with	research	being	
carried	 out	 at	 the	 IUGA.	 The	 seminar	 was	 particularly	
helpful	for	understanding	that	it	requires	time	to	build	re-
search	 collaborations;	 and	 that	 formulating	 a	 research	










the	 University	 and	 neighborhood	 organizations.	 During	






seminar	 (see	 figure	 4).	 For	 example,	 inhabitants	 feel	 a	





IUGA	 and	 the	 community	 center,	 le	 Patio.	 This	 type	 of	
workshop	corresponded	much	more	to	the	interests	of	ac-
ademic	participants	though	than	it	did	to	the	interests	of	
inhabitants,	 who	 did	 not	 see	 any	 concrete	 outcome	 or	
benefit	from	these	discussions	(Field	notes,	18/03/2015).	
The	collaboration	of	the	working	group	ended	as	a	result	
of	 a	disagreement	over	 its	 institutionalization.	Later	at-
tempts	were	initiated	to	renew	the	collaboration,	after	the	
arrival	of	new	faculty	members	with	both	a	methodologi-





While	 the	 idea	 to	 turn	 to	 the	 University	 was	 logical	 in	
principle,	during	our	explorations	I	identified	the	follow-
ing	points	of	disjunction.		













-	Time:	The	academics	 that	demonstrated	an	 interest	 in	
collaboration	 (by	 coming	 to	 the	 seminar)	 dealt	 with	 a	
workload	that	demanded	from	them	structural	overtime.	
Their	 participation	 in	 a	 professional	 context,	 de	 facto	




18	Despite	 their	 relative	 longer-term	privilege,	 it	 is	 important	 to	keep	
into	mind	the	precarity	of	many	students	in	terms	of	housing	and	nutri-
tion.	There	 is	a	difference	 in	 the	profile	of	 students	depending	on	 the	
program	and	the	discipline.	At	the	IUGA	there	is	a	higher	percentage	of	






tional	 approach	of	 community	 actors	 in	Villeneuve	 that	






The	 obligatory	 nature	 of	 the	 course	 gave	 the	 students	
very	 little	room	to	position	themselves	 in	disagreement	
with	 the	 proposed	 projects.	 Students’	 relatively	 privi-
leged	position	and	lack	of	experience	of	racial	oppression	
-with	obvious	exceptions-	meant	that	they	were	uncom-
fortable	 with	 the	 confrontational	 style	 of	 activists	 in	
above	organizations.18	This	 is	also	true	for	another	pro-
ject	I	conducted,	offering	students	a	decolonial	tour	of	the	
city.19	 More	 generally	 I	 have	 noticed	 that	 students,	 but	
also	faculty	members,	have	difficulty	understanding	and	
accepting	 the	 distance	 that	 many	 inhabitants	 of	 Ville-






















































Figure	 6	 (right):	 Rencontres	 de	
géopolitique	critique,	“Déambuler	à	
l’envers	 de	 la	 ville,	 une	 lecture	 dé-






society	 organization	 Modus	 Operandi	 that	 partly	 em-
ployed	me	made	me	 aware	 of	 the	 limits,	 tensions,	 and	







be	 shared,	 the	 struggles	 and	 objectives	 of	 the	 different	
groups	I	worked	with	could	never	entirely	converge.	I	was	
institutionally	 linked	 to	 a	 number	 of	 organizations	 to	
which	I	was	accountable:	the	University	(produce	a	text	
with	 academic	 interest),	 the	 regional	 government	 that	
had	granted	me	a	scholarship,	my	thesis	supervisors,	my	































tionale	 de	 Rénovation	 Urbaine	 (ANRU)	 for	 Villeneuve.	
However,	 few	academics	 accepted	 the	 invitation	 to	 join	
the	 APU,	 and	 instead	 proposed	 pedagogical	 projects	 to	
create	learning	opportunities	for	students.		
With	regard	to	the	topics	I	was	interested	in,	the	connec-
tions	 between	 physical-,	 structural-	 and	 epistemic	 vio-
lence,	 there	 was	 no	 such	 clear	 demand	 for	 specialist	
knowledge	from	the	community	groups	with	whom	I	es-
tablished	contact	throughout	2014	and	2015,	as	was	the	
case	 of	 the	Ateliers	 Populaires	 d’Urbanisme.	 It	was	 only	
later	 that	 the	Université	Populaire	 formulated	a	demand	
for	 specialist	 knowledge	when	 it	 dealt	with	discrimina-
tion,	 racism,	 and	 the	 French	 colonial	 past.	 Lacking	 this	








and	 instead	 focused	 on	 opening	 the	 University	 to	 the	
voices	of	neighborhood	inhabitants	and	created	opportu-





Collaborations	were	 particularly	 successful	 in	 two	 pro-
jects:	the	involvement	of	academics	in	the	Université	Pop-
ulaire	 cycle	 on	 the	 colonial	 past	 in	 the	 role	 of	 resource	
persons;	and	the	Rencontres	de	Géopolitique	critique	that	






this	 could	 resonate	 with	 the	 knowledge	 of	 others.	
Knowledge	here	is	not	purely	cerebral	but	also	involves	
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“Décoloniser	la	sociologie	et	la	société.”	Translated	by	Pascale	Absi	and	
























discussion	 partners.	 Over	 the	 next	 couple	 of	 years	 a	
friendship	was	established	between	me	and	Buba	and	his	
family.	 Out	 of	 this	 friendship,	 and	 on	 the	 initiative	 of	









process	 we	 repeatedly	 negotiated	 which	 designatory	
terms	we	would	use	and	how	we	would	present	and	in-
terpret	 certain	 situations.	 Joint	 writing	 represents	 one	







collective	 Modernidad/Colonialidad,	 initiated	 by	 Aníbal	
Quijano	 and	 other	 critical	 intellectuals,	 called	 for	 epis-


























search	 diary	 waiting	 for	 conversation	 partners.	 Basra	
Warsame,	who	left	Somalia	for	Europe	in	2012,	sat	down	
on	 the	 chair	next	 to	me	and	we	 started	a	 conversation.	
During	 the	 conversation	 I	 took	 notes,	 and	 these	 notes	
I	emphasize	that	knowledge	production	is	a	situational	interaction	pro-
cess	 in	 which	 'to	 be	 researched’-individuals	 are	 actively	 involved	 in	








everything	 down	 she	 had	 told	 me.	 Dereje	 Abebe,	 who	
came	to	Malta	from	Ethiopia	in	2012	and	whom	I	also	met	
at	the	Open	Center,	was	not	satisfied	with	just	asking	if	I	
wrote	 everything	 down.	He	 looked	 several	 times	 at	my	




























Sharing	 and	 discussing	 (interim)	 results	 with	 re-
search	partners	




























At	 the	same	 time,	 this	event	prompted	me	 to	 reflect	on	
whether	 I	 had	 articulated	 my	 position	 as	 a	 researcher	
properly	and	had	behaved	ethically	 in	my	roles	as	a	re-







search	 partners.	 I	 have	written	 four	 collaborative	 texts	
with	different	research	partners	(see	Bijl/Nimführ	2020;	








mateh	 (Nimführ/Otto/Samateh	 2017),	 the	 technical	
equipment	of	the	authors	was	largely	responsible	for	the	
extent	and	nature	of	their	respective	involvement.	Gabriel	
grew	 up	 in	 Gambia	 and	 has	 lived	 in	 Malta	 since	 2014,	
where	I	met	him	in	summer	2015.	While	Laura	and	I	cre-
ated	the	basic	structure	of	the	article	with	Word,	Gabriel	




for	 the	 analysis	 and	 presentation	 of	 the	 content	 when	







tinuous	 text.	 Due	 to	 the	 missing	 possibility	 to	 meet	
(again)	personally	and	the	different	technical	equipment,	



















deed	 reproduce	a	hierarchy	of	 authorship	 that	only	be-
















phases	 required	 for	 the	 publication	 process.23	 Second,	
Buba	had	never	attended	school	and	had	taught	himself	



















he	had	 imagined.	As	mentioned	at	 the	beginning	of	 this	
article,	we	often	had	long	discussions	about	terminology	
regarding	 the	 designation	 of	 various	 protagonists,	 but	













A	 chapter	written	 jointly	with	 Laura	 and	Gabriel	 (Nim-
führ/Otto/Samateh	2020)	was	to	be	presented	at	a	book	
launch.	 However,	 co-author	 Gabriel	 decided	 against	 a	






















pected	 travel	 and	 accommodation	 costs	 to	 and	 at	 the	
venue.	I	had	already	been	in	contact	with	the	conference	









affiliation	 to	 a	 research	 institution,	 a	 reimbursement	 of	
costs	via	this	fund	was	not	possible.	My	doctoral	supervi-
sor	offered	to	pay	the	travel	expenses	for	Buba.	However,	










the	circumstances	 that	 led	 to	 the	 fact	 that	 I	now	had	 to	
present	our	collaborative	paper	alone	and	pointed	out	the	
importance	 of	 acknowledging	 different	 forms	 of	
knowledge	and	knowledge	production.	
Support	of	projects	of	the	research	partners	












and	donations,	 a	 school	 building	 has	 already	 been	 con-
structed	in	which	currently	about	50	students	are	taught	
by	volunteer	teachers.	In	the	first	year	access	to	running	
water,	 electricity	 and	 sanitary	 facilities	 for	 the	 school	
were	realized.	In	order	to	provide	the	students	of	the	ed-
ucational	project	with	the	necessary	school	materials,	I	in-
itiated	 a	 collection	 campaign	 in	Austria,	 in	which	 back-
packs	 filled	 with	 school	 supplies	 were	 donated.	 Some	
committed	 employees	 of	 the	 Department	 of	 European	
Ethnology	of	the	University	of	Vienna	also	took	part	in	the	














is	 not	 only	 confronted	 with	 methodological	 challenges,	




resentation	with	 research	partners,	 even	 if	 full	 equality	
may	not	be	achieved.	By	enabling	spaces	of	knowledge-
production	 in	which	 all	 the	 actors	 involved	 participate,	
"[r]esearch	through	imperial	eyes"	(Smith	2012,	44)	can	
be	deconstructed.	 Said	 actors’	 participation	 counteracts	
the	 danger	 of	white	 Eurocentric	 knowledge	 production	
and	 fosters	 decolonial	 thinking.	 Collaborative	 research	
can	 offer	 research	 partners	 the	 perspective	 of	working	
with	a	critical	public,	especially	in	fields	of	knowledge	that	
are	characterized	by	the	production	of	unequal	spaces.	In	
this	 collaboration,	 the	 equality	 of	 various	 forms	 of	
knowledge	and	ways	of	knowing	can	be	recognized	(Aluli	
Meyer	 2003)	 and	 a	 thematization	 and	 a	 reflexive	 ap-
proach	to	historically	grown	unequal	structural	power	re-
lations	 between	 participating	 actors	 can	 be	 promoted	
(Smith	2012,	58).	Particularly	in	the	context	of	forced	mi-
gration,	collaboration	enables	both	an	understanding	and	
an	 intervention	 in	migration	realities.	 Instead	of	merely	
evoking	an	increase	in	knowledge	about	forced	migration,	
collaborative	knowledge	production	can	promote	(field)	
research	 that	 supports	a	 “liberation	of	knowledge”	 (Mi-













rent	 policies	 can	 be	 deconstructed	 and	 thus	 the	 condi-
tions	of	the	realities	of	forced	migration	can	be	contested.	
However,	 even	 if	 collaborative	 research	 is	 explicitly	












The	Education	 Gives	 Hope	 Foundation	 was	 founded	 in	




step	 to	give	disadvantaged	children	a	 chance	 to	 learn.	
The	goal	for	2020	is	to	equip	the	school	with	chairs	and	
tables.	The	foundation	has	already	received	a	generous	
donation	 from	 a	 school	 in	 Holland	 and	 now	 needs	
1,800€	for	shipping	to	Sierra	Leone.	Help	to	reach	this	
goal	by	donating	 to	 the	Education	Gives	Hope	Founda-
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Experiencing	 ‘white	 fragility25’:	 Cultivating	




Feminist	 and	 postcolonial	 anthropology	 have	 long	
stressed	 the	 need	 to	 perceive	 the	 researcher	 as	 a	
positioned	 and	 biased	 subject	 (Collins	 1991,	 Rosaldo	
1989,	 Weston	 1997)	 and	 it	 is,	 therefore,	 important	 to	
reflect	on	one’s	position	in	the	field	as	well	as	the	writing	
practice.	Today	it	has	become	standard	practice	to	have	at	
least	 one	 student	 assignment	 on	 ‘positionality’	 in	
anthropology	or	human	geography	classes.	However,	 in	
my	PhD	research,	the	need	to	reflect	upon	my	social	and	
cultural	 position	was	not	 only	prescribed	by	 social	 and	
cultural	anthropological	practice	but	also	demanded	from	





fieldwork	 experiences	 I	 made	 at	 conferences	 and	 with	
research	 interlocutors	 and	 explain	 how	 I	 deal	with	my	
own	positionality	as	a	white	female	researcher.	
To	give	further	context,	 it	 is	 through	the	sharing	of	 life-
stories	 that	 my	 thesis	 explores	 how	 women	 of	 African	
descent,	 born	 in	 the	 1980’s	 in	 Frankfurt,	 experienced	
growing	 up	 and	 becoming	 adult	 in	 a	 German	 city.	 My	
thesis	 also	 examines	 their	 journeys	 of	 becoming	
politicized	 Black	 German	 women,	 how	 they	 deal	 with	























The	 first	 conference	 I	 attended	was	 the	 Afroeuropeans	
conference	in	Tampere	in	July	2017.	I	went	there	to	pre-









keynote	 performers,	 and	 I	 also	 visited	 them	 at	 their	
homes	in	Berlin	(2017)	and	New	York	(where	they	lived	
since	2018).		
Reflection	 on	 positionality	 and	 specificities	 of	 the	
field	
[K]nowledge	and	power	are	intertwined	because	the	
observer's	 point	 of	 view	 always	 influences	 the	
observations	 she	 makes.	 Renato	 Rosaldo,	 p.	 xviii,	
Culture	and	Truth	(1993)	
The	women	who	 participated	 in	 the	 research	 often	 re-
minded	me	that	I	was	engaging	with	politics	of	represen-












them	 as,	 combined	 with	 traveling	 together,	 this	 time	




used	 them.	 Informality	 was	 especially	 valuable	 when	
working	with	women	I	did	not	yet	know,	like	Oxana	and	



























presentation	 I	 send	 it	 to	 the	 people	 concerned	 and	 ask	
what	they	think	about	it.	Anonymisation	is	also	important	
if	wished	for,	but	when	you	record	life-stories	the	process	
of	 preserving	 anonymity	 is	 more	 demanding.	 Nonethe-
less,	I	decided	on	the	method	of	life-story	interviews,	as	it	























keep	 engaging	 with	 women	 who	 participate	 in	 the	 re-
search	until	the	end	of	the	process,	which	means	letting	
the	interlocutors	read	the	thesis,	and	discuss	it	with	me	
before	 I	 submit	 it.	 This	 discussion	may	 either	 result	 in	
changes	to	the	manuscript	or	in	the	addition	of	comments	
by	the	interlocutors.	This	approach,	however,	places	high	






recognized	 that	 representation	 matters	 and	 that	 who	
talks	about	whom,	why,	and	how	is	an	important	political	
matter,	 considering	 that	 very	often	 racism,	or	 racialisa-
tion,	is	merely	publicly	discussed	by	white	people,	rather	
than	 them	 including	 the	 voices	 of	 BPoC	who	 have	 long	
been	speaking	up	about	how	they	are	affected	by	raciali-
sation	and	racism	(for	example	Davis	1981,	Hooks	1981,	
Oguntoye	 et	 al.	 1986,	 Sow	 2008,	 Ritz	 2009,	 Ha	 2012,	
Lorde	2012,	Ogette	2018,	Hasters	2019).		
Although	I	was	aware	of	my	controversial	position	from	








































eration	 in	 rather	 middle-class	 urban	 surroundings,	 but	
what	did	the	different	subject	positions,	resulting	from	ra-











is	 often	 not	 recognized	 as	 a	 problem	 in	 European	




For	 example,	 I	 attended	 a	 panel	 at	 the	





were	 excluded	 from	Black	 networks,	 and	 that	 this	
was	a	very	big	problem	(for	her).	I	remember	being	
extremely	 impressed	 with	 the	 reactions	 of	 the	
presenters,	having	to	respond	to	this	and	other	such	
comments.	 They	 stayed	 very	 calm,	 quickly	
answering	 in,	a	mostly,	 friendly	and	assuring	way,	
and	moving	on	quickly	 to	 the	next	 question.	 I	was	
also	 impressed	 by	 the	 solidarity	 present	 in	 the	
conference	rooms	when	such	a	comment	took	up	too	
much	space	in	the	discussion.	I	repeatedly	noted	the	
strategies	 employed	after	 similar	 comments.	Many	








I	 also	 felt	 my	 face	 turning	 red	 because	 I	 was	
ashamed	to	be	one	of	the	few	white	faces	in	the	room.	
I	 couldn’t	 help	 but	 think,	 ‘Why	 is	 this	 woman	
attending	 an	 Afroeuropean	 conference?’	 I	 was	
aware	 that	 racism	 existed	 in	 the	 midst	 of	 our	
societies	but,	until	that	moment,	I	was	unaware	that	
people	 who	 were	 attending	 Black	 political	 events	
would	deny	it.	After	the	last	day	of	the	conference,	I	
walked	 home	 with	 Mélanie	 Pétrémont,	 a	 PhD	
student	and	Black	activist	 from	Switzerland.	 I	 told	
her	how	uncomfortable	I	felt	when	the	white	woman	
in	 the	 panel	 lamented	 about	 feeling	 excluded	 and	
how	admirative	I	had	been	of	the	reactions.	She	just	
shrugged	 her	 shoulders	 and	 said,	 ‘Honestly,	 you	
know,	 that	 woman	 will	 be	 at	 every	 event	 we	
organise,	no	matter	what	the	topic.	We	are	used	to	






her/him,	 was	 not	 black	 but	 more	 ‘brown	 or	 milk	
chocolate’.		
The	experience	above	was	a	turning	point	for	me	as	it	was	
my	 first	 experience	 of	 what	 Robin	 DiAngelo	 (2018)	
coined	“white	 fragility”	or	so-called	“white	 tears”.	These	
definitions	 generally	 refer	 to	white	 people	who	 are	 not	
facing	 racism	 in	 their	 daily	 interactions,	 who	 are	 not	
recognizing	their	own	racist	bias,	and	who	are	not	aware	
of	 the	 scope	 of	 commonplace	 and	 structural	 racism.	 In	
this	specific	context,	I	came	to	realize	that	racism	was	a	





antiracist	 politics,	 with	 friends	 who	 were	 involved	 in	
Black	 organisations	 and	 were	 of	 African	 descent,	 they	
assured	 me	 that	 they	 were	 very	 accustomed	 to	 such	
behaviour,	 as	 it	 consistently	 happened	 at	 events.	 There	











of	 Black	 and	 anti-racist	 politics—were	 very	 often	
ignorant	 and	 in	 denial	 when	 it	 came	 to	 structural	 and	
‘everyday’	 forms	 of	 racism.	 It	 seemed	 it	 was	 more	
important	 to	 many	 white	 people	 to	 not	 feel	
uncomfortable	 rather	 than	 deal	 with	 their	 role	 in	
structural	 forms	 of	 racism	 and	 how	 to	work	 against	 it.	




occurred	 not	 only	 through	 their	 engagement	with	 anti-








not	 a	 Google	 search	 engine.	 Where	 would	 I	 be	
professionally	and	privately	 if	 I	wouldn’t	have	 to	waste	
my	time	with	racism?	I	would	probably	be	Beyoncé’;	it	is	
not	 the	 responsibility	 of	 Black	 people	 and	 People	 of	
Colour	(BPoC)	 to	educate	other	people	about	racism	by	
exposing	 their	 intimate	 experiences	with	 it	 (in	 German	
the	 term	 used	 is	 often:	 ‘Seelenstriptease’—soul	












their	 ‘friendship	 work’	 (friendship	 work	 meaning	 the	
time	my	friends	spend	explaining	their	thoughts	and	emo-























advice	 I	 received	 regarding	 writing	 about	 others	 from	



















mitted.	I	 acknowledge	 the	 power	 imbalances	 that	 exist	
between	me	and	the	research	interlocutors,	but	often	I	do	
not	know	how	to	move	beyond	an	acknowledgement	of	



















she	 lives	 in	and	Sayad	 leaves	much	space	 to	her	 reflec-







representation	 (put	 forward	 by	 Black	 and	 feminist	 re-
searchers	and	activists)	that	I	try	to	include	and	draw	in-









ally.	 Working	 with	 Black	 women	 and	 friends	 gave	 me	
clues	about	how	collaborative	research	could	look	like	by	
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von	Arbeit	 im	 Senegal.	 Basierend	 auf	 der	 Erfahrung	 im	
Feld	fragt	er	ausserdem,	ob	und	inwiefern	dieser	Ansatz	






wertung	 von	 Arbeit?	 Sind	 senegalesische	 Bio-Bäuer*in-
nen	zufriedener	oder	unzufriedener	als	 ihre	in	der	kon-
ventionellen	 Landwirtschaft	 tätigen	 Kolleg*innen?	 Wie	
beeinflussen	 biologischer	 und	 agro-ökologischer	 Anbau	
die	 Arbeitsbedingungen?	Wirken	 sich	 nachhaltige	 land-
wirtschaftliche	 Praktiken	 nicht	 nur	 positiv	 auf	 die	 Um-
welt,	sondern	auch	positiv	auf	das	Wohlbefinden	der	ar-
beitenden	Menschen	aus?	Solche	und	ähnliche	Fragen	be-
schäftigen	 das	 interdisziplinäre	 Forschungsprojekt,	 in	
dem	ich	als	Doktorandin	mitarbeite.		
Die	Forschung	hat	 solche	Fragen	vor	allem	anhand	von	
Fallstudien	 in	 industrialisierten	 Ländern	 des	 Globalen	
Norden	und	in	Lateinamerika	untersucht.	Dabei	zeigen	ei-
nige	 Autor*innen	 eine	 Verbesserung	 der	 Arbeitsbedin-
gungen	in	biologischer	und	agro-ökologischer	Landwirt-




ten	Arbeitsaufwand	 als	 Ursache	 für	 verschlechterte	 Ar-







und	 geisteswissenschaftliche	 Forschung	 überhaupt	 mit	
Arbeit	 ist	 in	Westafrika	befasst,	konzeptualisiert	 sie	Ar-
beit	meist	als	«vital	necessity»	und	vernachlässigt	dabei	
qualitative	Aspekte,	 die	 im	 lokalen	Verständnis	 von	Ar-
beits-und	 Lebensqualität	 gründen	 (Rist	 2013;	Monteith	
2017).		
Die	Fragen	
Diesen	 lokalen	Vorstellungen,	 diesem	 situierten	Wissen	























und	 Nationalität	 oder	 verschiedensten	 Kombinationen	
dieser	Kategorien	(cf.	Nightingale	2016).		
Wie	ist	es	aber	möglich,	über	Arbeit,	über	diese	oft	habi-
tualisierten	 Routinen,	 dieses	 situierte	 und	 «tacit	 know-
ledge»	(Spittler	2014)	zu	sprechen?	Meine	Versuche,	das	
Thema	bei	einem	explorativen	Feldaufenthalt	 (Frühjahr	















eben	 diesem	 ersten	 explorativen	 Feldaufenthalt	 (Früh-
jahr	2019)	im	Senegal	einmal	mehr	bewusst	wurde,	ist	die	
Machtasymmetrie	 in	 der	 Wissensproduktion	 zwischen	
den	Akteur*innen	vor	Ort	und	mir	als	Anthropologin.	Seit	
meiner	ersten	Feldforschung	in	Sierra	Leone	schon	wie-




weisse,	 in	 einer	 Schweizer	Arbeiter*innenfamilie	 aufge-
wachsene	 junge	 Frau,	 die	 oft	 verborgenen	 Realitäten,	
Wahrnehmungen	und	Wünsche	von	verschiedenen	Grup-
pen	 von	 Senegales*innen	 sichtbar	 machen	 zu	 wollen?	
Verstehe	 ich	den	komplexen	 lokalen	Kontext	gut	genug,	
um	die	Beobachtungen	und	Gespräche	korrekt	einordnen	
und	 interpretieren	 zu	 können?	 Werden	 sich	 die	 Ge-
sprächspartner*innen	mit	meinen	Deutungen	ihrer	Infor-
mationen	 identifizieren	 können?	 Verzerrt	 die	 Art	 und	
Weise,	wie	ich	positioniert	bin	und	von	den	Leuten	posi-
tioniert	 werde	 (aufgrund	 meiner	 Hautfarbe	 oder	 auch	
















Fotografie	 in	 Kolonialzeiten	 eine	 äusserst	 fragwürdige	
Rolle	 spielte	 und	 den	 Blick	 auf	 «die	 Anderen»	 bis	 zum	
heutigen	 Tag	 auf	 problematische	 Art	 und	 Weise	 prägt	

















zierung	 im	 Senegal),	 einige	 davon	 Hausfrauen,	 andere	
Hausfrauen	und	(Bio-)Bäuerinnen,	eine	Tagelöhnerin	auf	
einer	mittelgrossen	Gemüse-Plantage,	eine	mit	einem	Es-








den	 Unterhalt	 für	 sich	 und	 seine	 Familie	 verdienen	 zu	
können,	 ein	 anderer	 der	Maurerarbeiten	 verrichtet	 um	




dern	 im	 Dorf	 arbeitet.	 Ein	 Spektrum	 an	 verschiedenen	















Leben.	 Die	 ersten	 Reaktionen	 der	 Forschungsteilneh-













Gespräch.	 Im	 ersten	 Teil	 erzählten	 meine	 Gesprächs-
partner*innen	in	einer	von	ihnen	selbst	bestimmten	Rei-
henfolge	von	den	Bildern,	sprachen	von	den	darauf	zu	se-








Ausführung	 der	 jeweiligen	 Aktivität	 und	wollte	wissen,	






tigkeiten	 der	 jeweiligen	Person	 bildete.	Diese	wildcards	
erweiterten	 das	 Themenspektrum	 und	 liessen	 uns	 ge-
meinsam	über	Arbeiten	nachdenken,	die	wir	aus	einem	
bestimmten	Grund	machen	oder	nicht	machen.	So	entwi-
ckelten	 sich	 schöne	 Gespräche,	 die	 inhaltlich	 spannend	
und	lehrreich	und	oft	auch	auf	einer	persönlichen	Ebene	




mich	 (und	 hoffentlich	 auch	 für	 die	 Forschungsteilneh-
mer*innen)	eine	spannende	Erfahrung	und	stellte	sich	als	
interessante	Methode	 für	 das	 Erarbeiten	 von	 situierten	
Arbeitsvorstellungen	 heraus.	 Anhand	 der	 von	 den	 For-
schungsteilnehmer*innen	selbst	gemachten	Bildern	liess	
sich	 bedeutend	 einfacher	 und	 angeregter	 über	 Arbeit	


























Ansätze	 vom	 konventionellen	 Expert*innen-zentrierten	























gänzlich	 zu	 eliminieren.	 Wir	 können	 jedoch	 versuchen	
diese	Machtasymmetrien	zu	minimisieren	indem	Partizi-
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rend	der	Antragstellung	 ihr	 Interesse	 am	Projektvorha-
ben	 bekundet	 und	 bekräftigten	 dies	 beim	 Projektstart	
umgehend.	 Gemeinsam	 mit	 Leiter*innen	 ambulanter	
Pflegedienste,	 Gemeinde-/	 Gesundheitsvorsteher*innen	
und	Mitgliedern	einer	Alterskommission	wurden	für	die	














men	 und	 erfuhr	 mit	 dem	 Lockdown	 zunächst	 eine	 ab-
rupte	Vollbremsung	–	bevor	sich	Neues	entwickelte.		
In	diesem	Beitrag	fragen	wir,	wie	sich	Rollen	und	Bezie-
hungen	 ‘im	 Feld’	 verändern,	 wenn	 plötzlich	 bestimmte	
Personengruppen	 pauschal	 für	 schutzbedürftig	 erklärt	
werden,	 Kontakte	 nur	 noch	 über	 Medien	 möglich	 sind	
und	sich	alle	 im	Ausnahmezustand	befinden?	Wir	teilen	
hier	 in	Form	eines	Werkstattberichts	einige	unserer	Er-
fahrungen	 aus	 einem	 laufenden	 partizipativen	 For-
schungsprojekt.	Uns	 interessiert	 insbesondere,	wie	 sich	




Partizipative	 Forschung	 ist	 ein	 Sammelbegriff	 für	 ver-
schiedene	Ansätze,	Betroffene	am	Forschungsprozess	zu	
beteiligen	(von	Unger	2014).	Sie	unterscheidet	sich	von	
anderen	 Methodologien	 der	 empirischen	 Sozialwissen-







Kommunikation,	 Verbreitung	 und	 Weiterverarbeitung	
von	 Erkenntnissen	 massgeblich	 mitwirken	 (Hartung,	
Wihofszky	&	Wright	2020).		Partizipative	Forschung	ver-




Maguire	 1987).	 Voraussetzung	 dafür	 ist	 die	 Sensibilität	
für	bestehende	und	sich	entwickelnde	Machtverhältnisse	
sowie	 Ausschlussprozesse	 vor	 und	 während	 des	 For-
schungsprozesses.	 Nach	 unserem32	 Verständnis	 geht	 es	
dabei	 nicht	 primär	 darum,	 Irritationen	 zu	 vermeiden,	
sondern	 vielmehr	 darum,	 gemeinsam	 (Forschende	 und	
















gen	 und	 baut	 auf	 bisherigen	 geteilten	 Erfahrungen	 auf.	
Gleichzeitig	 bleibt	 auch	 eine	 erfolgreich	 etablierte	 und	
tragfähige	gemeinsame	soziale	(Forschungs-)Praxis	ver-
letzlich.		
Wenn	 sich	 nun	 der	 Kontext	 so	 plötzlich	 und	 so	 radikal	
verändert	wie	während	des	Lockdowns	in	diesem	Früh-
jahr,	was	passiert	mit	 den	Beziehungen	und	Positionie-















wie	 sich	 ganz	konkret	das	Zusammenleben	 im	Quartier	
und	die	gegenseitige	nachbarschaftliche	Hilfe	und	Acht-
samkeit	 fördern	 lassen,	 sofort	 auf	 grundsätzliches	 Inte-
resse,	wenn	auch	das	offene	und	auf	Partizipation	abzie-
lende	Vorgehen	des	Projekts	bei	den	lokalen	Partner*in-





zialkommission	 verantwortlichen	 Gemeinderätin,	 Mit-
gliedern	 der	 Sozialkommission,	 Vertreter*innen	 der	 re-
formierten	und	katholischen	Kirche	und	der	Spitex	(am-
bulante	 Pflege)	 sowie	 zwei	 Forschenden	 der	 Careum	
Hochschule	Gesundheit	(CHG).	Schliesslich	fiel	im	Januar	
2020	 der	 Entscheid,	 ein	 bestimmtes	 Quartier	 als	 Pilot-
quartier	 auszuwählen.	 In	 diesem	 sozial	 durchmischten	
und	dennoch	überblickbaren	Gebiet	 sollten	erste	Aktio-










alle	 anstehenden	 Arbeitstreffen	 abgesagt.	 Kurz	 darauf	
kam	 aber	 von	 den	 Co-Forschenden	 die	 Anfrage	 an	 uns	
Forschende,	 ob	 wir	 vielleicht	 Erfahrung	 hätten	 in	 der	
Durchführung	digitaler	Treffen.	Mit	detaillierten	schriftli-




digitalen	 Sitzungsformaten	 führten	 ausserdem	 zu	 einer	
Intensivierung	der	Zusammenarbeit.	Da	die	Anreise	von	
Zürich	 nach	 B.	 entfiel,	 konnten	 die	 Sitzungen	 von	 For-
schenden	 und	 Co-Forschenden	 deutlich	 zeitschonender	
und	deshalb	viel	regelmässiger,	nämlich	neu	im	Wochen-
rhythmus	stattfinden.	Das	vorher	noch	eher	lose	Arbeits-
bündnis,	 in	 dem	 auch	 die	 Rolle	 der	 Forschenden	 noch	










kalen	 Unterstützungsangeboten,	 das	 mit	 Hilfe	 der	 Ge-
meinde	an	alle	Haushalte	ging.	Weiter	lancierte	die	Spur-
gruppe	in	kürzester	Zeit	auch	eine	Kartenaktion	für	jene,	













fadens.	 Dokumente	 rund	 um	 Einverständniserklärung	
und	Datenschutz	wurden	 vom	 Forschungsteam	 erstellt,	





Die	 Forschenden	 hatten	 ursprünglich	 die	 Rückmeldung	
erhalten,	dass	den	Partner*innen	vor	Ort	das	Vorgehen,	
diese	Idee	der	Partizipation	nicht	klar	war.	Offenbar	hatte	
die	 Offenheit	 stark	 verunsichernd	 gewirkt.	 Im	 Kontext	
der	 gemeinsamen	 Aktivitäten	 während	 des	 Lockdowns	
fand	 eine	 Veränderung	 statt.	 Die	 Forschenden	 der	 CHG	







hin	 auszudehnen	 für	 den	 Moment	 eingeschränkt	 war,	
wurde	die	Zeit	von	der	Spurgruppe	gut	genutzt,	um	die	
Sorgende	Gemeinde	bekannter	und	sichtbarer	zu	machen.	














regelmässigen	 Zoommeetings	 eine	 neue	 Dimension	 da-












statt.	 Gleichzeitig	 gab	 der	 Lockdown	 auch	 Impulse,	 um	
Ideen	und	Vorstellungen	 von	Abhängigkeit	 und	Hilfe	 in	
der	Gruppe	vertiefter	zu	diskutieren.	Eigene	Erfahrungen	
und	 Schwierigkeiten	 des	 Hilfe-Annehmens	 wurden	 z.B.	
von	 einer	 Forschenden,	 die	 wegen	 Asthma	 selber	 zur	









den	 erst	 ermöglichte.	 Das	 Gefühl	 gegenseitiger	 Wert-
schätzung	 und	 Anerkennung	 sowie	 ein	 Gefühl	 der	 Ver-
bundenheit	wurden	denn	auch	später	von	Mitgliedern	der	
Spurgruppe	auf	sehr	positive	Art	zum	Ausdruck	gebracht.	
Uns	 Forschenden	 hat	 dieser	 Prozess	 insbesondere	 vor	
Augen	 geführt,	 dass	 wir	 –	 trotz	 ausgeprägter	 Offenheit	
und	 hoher	 Bereitschaft	 zur	 kritischen	 Selbstreflexion	 –	
für	 die	 wirkliche	 Realisierung	 von	 Co-Produktion	 und	
Partizipation	 letztlich	 abhängig	 sind	 von	 den	 Co-For-
schenden.	Erst	wenn	es	gelingt,	gemeinsam	eine	soziale	
Praxis	 zu	 etablieren,	 die	 für	 alle	 Involvierten	 nachvoll-
ziehbar	und	sinnhaft	ist,	gehören	wir	wirklich	zum	Team.		




der	 Gesundheitsvorsteherin	 und	 der	 Alterskommission.	
Nach	einem	gemeinsam	organisierten	öffentlichen	Infor-
mationsanlass,	 zu	 dem	 alle	 Haushalte	 in	 der	 Gemeinde	

















Gemeinde	 vereinnahmt	 war	 und	 signalisierte,	 dass	 sie	
sich	nicht	um	das	Projekt	kümmern	konnte.	Aufgrund	der	
Quarantäne-	und	Isolationsvorgaben	mussten	wir	zudem	
alle	 Treffen	 und	 Aktivitäten	 vorerst	 absagen.	 	 Für	 uns	
stellte	sich	natürlich	die	Frage:	Was	machen	wir	nun?	So-
fort	aber	auch:	Und	wie	geht	es	unseren	Co-Forschenden?	













































to	do	as	much	as	we	can,	 to	avoid	 the	 “worst-case	
scenario”,	which	is	someone	getting	infected	in	our	
activities.	And	this	means	doing	sacrifices.	Canceling	
meetings	 in	 short	 notice,	 re-scheduling	 activities,	
























verschieben.	 Schliesslich	 arbeiteten	wir	 u.a.	mit	 älteren	
Menschen,	d.h.	der	gefährdeten	Zielgruppe.	Zudem	woll-
ten	wir	in	dieser	aussergewöhnlichen	und	schwierigen	Si-
tuation	 etwas	 tun,	 hilfreich	 sein.	 Allerdings	 stellte	 sich	





gung	 des	 ‘ausserordentlichen’	 Alltags.	 Liegengebliebene	
Haus-	 und	Gartenarbeiten	 erledigen	 und	 lange	 Spazier-









Als	 das	 Ende	 des	 Lockdowns	 in	 greifbare	 Nähe	 rückte,	
handelten	wir	gemeinsam	aus,	wie	Interviews	unter	Her-
anziehung	 angemessener	 Sicherheitsmaßnahmen	 und	
auf	 der	 Basis	 der	 Zustimmung	 der	 Interviewpersonen	
durchgeführt	werden	können.	Wir	zwei	Forschenden	hat-
ten	eine	eher	vorsichtigere	Haltung	als	viele	der	Senioren	
selbst	 und	 hätten	 auch	 die	 Entscheidung	 mitgetragen,	
dass	noch	länger	gewartet	worden	wäre;	wir	fühlten	uns	




























































Dieser	 Werkstattbericht	 ist	 eine	 erste	 Auseinanderset-
zung;	 vieles	 bleibt	 ungeklärt.	 Da	 ist	 zum	 Beispiel	 die	
Frage,	ob	die	Kompetenz	von	Co-Forschenden	 in	O.,	die	
wir	Verunsicherten	(die	Autor*innen)	mit	Erleichterung	
zur	 Kenntnis	 nahmen,	 auf	 ihrer	 Urteilsfähigkeit	 beruht,	
die	auf	mehr	Lebenserfahrung	zurückgreifen	kann.	Oder	














onierungen	 ist	 selbstredend	 kein	 besonderes	 Kennzei-
chen	des	Lockdowns;	sie	 ist	der	Feldarbeit	 inhärent.	Al-











Autor*innen)	 finden	 das	 nicht	 befriedigend,	 denn	 das	
‘Präfix’	 ist	 eine	 Präzisierung,	 die	 nur	 der	 einen	 Sub-
Gruppe	beigefügt	wird,	während	die	andere	ohne	Spezifi-
zierung	 auskommt	 und	 damit	 die	 unmarkierte	 Norm	
bleibt.	Wir	haben	mit	dem	Begriff	Hochschul-Forschende	
experimentiert,	aber	der	Verweis	auf	die	privilegierte	In-
stitution	 der	 Wissensproduktion	 (re-)produzierte	 eine	
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der	 Gesundheitsförderung“.	 In:	Dokumentation	 13.	 bundesweiter	 Kon-













tions	 have	 significantly	 shaped	 our	 fieldwork	 and	 re-
search	 practice,	 and	 how	 little	 this	 continues	 to	 be	 ad-
dressed	in	the	scholarly	literature.	Our	observations	then	
evolved	into	an	input	at	the	2020	AK	Qualitative	Methoden	








structive	 events	 that	 are	 often	 erased	 from	 traditional	
representations	of	methods’	(Meier	et	al.	2018:	2)	are	cen-
tral	 aspects	 of	 research.	 Lived	 realities	 show	 that	 field-
work	is	in	constant	flux,	a	reflexive	and	ongoing	journey	
in	which	we	 continuously	work	 at	 our	 praxis.	The	 field	
emerges	as	a	‘site	of	inquiry	that	is	necessarily	artificial	in	





ing	 how	 the	 odd,	 the	 unplanned	 and	 ‘accidental’,	 the	








wording	 in	 academic	work’	 (ibid:	 5),	 and	 to	 strengthen	
practices	that	contest	dominant,	normative	notions	of	re-











methodological	 solutions,	 but	 to	 “provoke	 imagination	
into	what	can	be	learned	from	research	which	intention-
ally	lingers	on	the	spaces	we	traditionally	pass	over,	skip,	
want	 to	 ‘fix,’	 and	make	 ‘pretty’	 again”	 (Spencer	 Schultz	
2017:	506).	Drawing	on	feminist	work	on	reflexivity,	po-
sitionality	and	the	situatedness	of	knowledge,	we	argue	



























that	most	 plans	 do	 not	 account	 for	 the	 unplanned	 and	
unknown,	nor	do	dominant	research	practices	offer	much	
space	 for	 feelings	 of	 doubt	 and	 ‘getting	 lost’	 (Glăveanu	
2018:	232).	This	is	despite	fieldwork	often	consisting	of	









Scholars	have	described	various	 forms	of	 ‘failure’	 in	re-
search:	‘failing’	at	reflexivity	(Rose	1997),	procrastinating	
and	‘failing’	at	finding	the	right	words	(Matthiesen	2018)	









graphical	 distance,	 of	 having	 to	 justify	 her	 choice	 of	
research	 location	 when	 faced	 with	 time	 and	 financing	










ber	 me?	 That	 would	 be	 embarrassing!	 I	 also	 feel	
overwhelmed	 by	 the	 people	 in	 the	 room.	 Most	 of	
them	seem	to	know	each	other	or	at	 least	another	
person	in	this	white	open	cube;	except	me	-	I'm	the	
outsider	 and	 certainly	 feel	 like	 one.”	 (Extract	 field	
notes,	April	2019)	
While	Nora	is	certain	today	that	most	people	did	not	per-











gage	 with	 our	 own	 positionality	 and	 situatedness	 of	
knowledge,	 to	 explore	when,	where	 and	how	meanings	
are	created	(Rose	1997;	Haraway	1988).	Approaching	her	











“value	 in	 working	 through	 the	 messiness,	 engaging	 in	
fieldwork	in	a	careful	manner,	rather	than	writing	it	off	as	
too	 fraught	 with	 difficulties	 and	 dangers”.	 In	 terms	 of	
research	practice,	unsuccessful	and	seemingly	‘failed’	si-



















section	 considering	 what	 they	 might	 teach	 us	 about	
research	and	knowledge	production.	
Fieldwork	and	balancing	the	(un)planned	





being	 in	 the	 field;	 indeed,	 “ethnography	 is	all	about	 fin-
ding	ourselves	suddenly	and	irreversible	in	unknown	si-
tuations	 -	 ‘accidents’	 -	 that	 cannot,	 and	 should	 not,	 be	
ignored”	 (Poulos	2009:	xiv).	Here,	we	understand	 ‘acci-




planned	 observations,	 incidental	 conversations,	 sponta-
neous	 events	 and	 ‘fortunate	 circumstances’	 that	 shape	
and	 change	 research	 practices,	 routes	 of	 inquiry	 and	
points	of	interest,	at	various	times	and	at	different	stages	
throughout	 the	 research	 process.	 In	 the	 context	 of	Me-
like’s	 research,	 ‘accidental’	 situations	 and	 encounters	
played	a	central	role	in	identifying	key	themes	and	points	
of	analysis,	participants/associates,	objects	and	places	of	
interest.	 Investigating	 everyday	 spaces	 of	 multicultural	
encounter	 in	Glasgow,	Melike’s	 research	 focuses	on	 the	





















ently	 they	were	waiting	 for	 other	members	 to	 ar-
rive).	 I	was	 so	absorbed	 in	 their	 conversation	 that	
the	staff	member	had	to	address	me	twice	when	 it	




























lustrates	 how	 ‘fieldwork	 can	 suddenly	 unfold	 in	 unex-
pected	ways’	(Basnet	et	al	2020:	218)	and	how	our	richest	
data	 can	 stem	 from	 everyday	 experiences	 in	 the	 field,	
many	of	them	unplanned	and	accidental.	As	such,	it	em-
phasises	 how	paying	 systematic	 attention	 to	 unplanned	
and	‘accidental’	situations	sheds	light	onto	‘the	larger	po-
litical	and	social	worlds	in	which	these	“accidents”	(and	
the	 researcher)	 are	 embedded’	 (Fujii	 2015:	 525).	 This	
speaks	to	feminist	work	that	resists	and	deconstructs	li-
near	and	causal	perceptions	of	research	(e.g.	Rose	1997,	
Haraway	 1988).	 By	 intentionally	 lingering	 on	 these	
spaces	(cf.	Spencer	Schultz	2017),	we	might	discover	as-
sumptions	we	 did	 not	 know	we	 had,	 uncover	 different	
ways	in	which	we	perceive	and	are	perceived	by	others,	











tions,	 ranging	 from	 doubt	 and	 acute	 homesickness	 to	
laughter	and	a	kind	of	comradeship’	(Thrift	2003:	106).	In	
this	research	note,	we	have	shown	how	apparently	‘failed’	
situations	 and	 ‘accidental’	 encounters	 have	 shaped	 and	
changed	our	 research,	 foregrounding	 its	messiness,	 un-





called	 ‘accidental’	 encounters	 and	 ‘fortunate’	 situations	
can	become	catalysts	for	research,	and	are	acts	of	detou-
ring	 that	 reveal	 the	 processual	 nature	 of	 fieldwork.	 As	
such,	 they	 represent	 important	 data	 on	 their	 own.	 We	
hope	 that	 some	 of	 these	 first	 reflections	 may	 prompt	
other	researchers	to	discuss	in	more	depth	how	to	‘pro-
vide	 a	window	on	when	 fieldwork	does	not	 go	 to	plan’	
(Basnet	et	al	2020:	218)	and	what	might	be	gained	from	
embracing	 the	 possibilities	 that	 emerge	 in	 our	 expe-
riences	in	the	field	-	the	unplanned	and	the	so-called	‘fai-
led’.	





















necting	 ‘the	 personal	 to	 the	 cultural’	 (Ellis	 &	 Bochner	
2000:	739)	and	turning	‘“non-data”	into	usable	data’	(Fujii	
2015:	 537).	 Having	 just	 enough	 room	 to	 briefly	 touch	
upon	 these	 issues	 here,	 we	 invite	 readers	 to	 continue	
transforming	 silences	 into	 dialogue	 by	 considering	 the	
constraints	 of	 academic	 outputs,	 reflecting	 on	 how	 we	
might	create	more/enough	room	for	the	unplanned,	the	
odd	and	the	unsuccessful	in	published	accounts,	and	what	















































and	Theoretical	 Perspectives,	The	Professional	Geographer,	 46(1):	 54-
66.	
Poulos,	C.	N.	 (2009)	Accidental	ethnography:	An	 inquiry	 into	 family	se-
crecy,	New	York:	Left	Coast	Press.	

































ter	 of	 e-waste	 as	 an	 environmental	 concern.	 Environ-
mental	 groups,	 activists,	 international	 news	media,	 and	
researchers	visit	these	digital	dumps	to	document	the	ha-
zardous	 conditions	 under	 which	 marginalized	 popula-









e-waste	 (See	 Akese	 2019;	 Akese	 and	 Little	 2017;	 Little	
and	Akese	2019;	Lepawsky	and	Akese	2015).		











International	 2008b),	 a	 scrapyard	 adjacent	 to	 the	 food	
market	and	informal	settlement	quickly	became	a	subject	
of	global	attention	attracting	environmental	health	scien-
tists,	 slum	 tourists,	 international	 journalists,	 photo-
graphers,	 and	 social	 scientists.	 The	 Agbogbloshie	
scrapyard	 achieved	 global	 notoriety	 as	 an	 “electronics	
graveyard”	(NPR	2015),	“a	digital	dumping	ground”	(PBS	
2009),	“a	high-tech	hell”	(Mongambay	2012),	and	“one	of	





Edward	 Burtynsky	 (Burtynsky	 2018)	 placed	 and	 circu-
lated	Agbogbloshie	in	the	National	Geographic,	VICE,	The	
Guardian,	and	galleries	in	London	respectively.		






























































this	 place	 is	 dangerous!	 The	 other	 time	 we	 were	
here,	some	white	people	came	asking	to	take	blood.	
All	 these	 things	 are	 happening,	 and	 people	 do	 not	
like	it.	We	are	tired.”		
On	another	occasion,	we	decided	to	conduct	our	survey	
early	 in	 the	 morning.	 On	 this	 particular	 Friday,	 having	
surveyed	two	stalls,	the	team	bumped	into	another	refu-
sal,	which	was	a	much	more	heated	and	intense	encounter	
than	 the	one	with	 Issah.	Even	before	we	made	 it	 to	 the	
stall	front	and	sought	consent,	a	group	of	workers	under	
a	 shed	 in	 front	 of	 the	 stall	 began	 shouting,	 instructing	
Fuseni,	the	team	leader,	not	to	approach	them.	It	was	evi-
dent	that	they	assumed	I	was	a	researcher	and	were	not	
prepared	 to	offer	me	an	 audience.	This	 interaction	was	





















survey’s	 focus	 to	 raise	 important	 questions	 about	what	
they	perceived	as	the	excessive	interest	of	“outsiders”	in	
their	activities.	These	presences	as	a	result	of	 fieldwork	














Indigenous	 scholars,	 anthropologists	 and	 feminist	 geo-















assertion	 of	 sovereignty	 and	 self-representation	 (Simp-
son	2007;	Tuck	and	Yang	2014;	Joly	et	al.,	2018).	In	my	
field	of	waste	studies,	where	researchers	might	uncover	
potentially	 sensitive	 data/information	 in	 the	 communi-
ties	 they	 conduct	 fieldwork,	 Zahara	 (2016)	 argues	 that	
ethnographic	refusal	can	be	a	useful	practice	that	centers	
and	upholds	a	community’s	right	to	represent	itself	on	its	
own	 terms.	 Honoring	 refusals	 may	 also	 require	 the	
researcher	 to	 “redirect	 academic	 analysis	 away	 from	
harmful	 pain-based	 narratives	 that	 obscure	 slow	 vio-
lence,	and	towards	the	structures	and	institutions	that	en-
gender	those	narratives”	(Zahara	2016).		
Moments	 of	 refusal	 offer	 an	 avenue	 to	 build	 solidarity	





































for	 taking	 up	 refusals.	 Participatory	 research	 actions	
where	 communities	 engage	 in	 research	 design	 as	 full	
partners,	own	data,	and	share	in	research	outcomes	might	
take	 on	 refusal	 productively	 by	 ensuring	 communities	
participate	on	their	own	terms	(See	CLEAR33	lab	protocol	
for	researching	with	Indigenous	People;	Schurr	and	Sege-
bart	 2012;	 Kindon	 et	 al.,	 2008).	 Feminist	 scholars	 en-
gaged	 in	 anti-colonial	 and	 decolonial	 work	 also	 offer	
frameworks	 for	 honoring	 refusals	 within	 the	 research	
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that	 such	 emphasis	 can	 produce	 feelings	 of	 failure	 and	
disappointment	 in	 the	 researching	 subject,	 because	 it	
conceals	the	material	and	affective	dimensions	of	the	ac-
tual	research	process.	I	contrast	this	approach	with	a	fem-
inist	 epistemology	 and	 research	practice	 that	 considers	
research	a	situated	process	(Rose	1997)	and	a	relational	
practice	(Gibson-Graham	2014)	and	that	understands	the	
affects,	 emotions	 and	 intimate	 perceptions	 of	 the	 re-
searching	subject	not	as	biases	that	should	be	avoided	or	
silenced	 but	 as	 an	 integral,	 and	 legitimate,	 part	 of	 re-
search	(Laliberté	and	Schurr	2016).	Drawing	on	the	expe-
rience	of	my	doctoral	research,	I	suggest	that	embracing	a	









ticularly	 affected	 by	 the	 encounter	 with	 a	 cooperative	
that,	 before	Kyrgyzstan’s	 independence	 from	 the	Soviet	
Union	in	1991,	was	a	Soviet	collective	farm.	The	next	year	
I	went	back	to	the	same	cooperative	and	proposed	to	its	


























that	cooperatives	had	 indeed	“failed”	 in	 the	country	be-
cause	farmers	were	too	lazy	to	actively	engage	in	cooper-
ation.	These	explanations,	 in	 turn,	 resonated	with	some	
scholarly	analyses	that	pointed	to	the	difficulties	in	imple-
menting	 community-based	 cooperation	 in	 Central	 Asia	
and,	more	generally,	in	ex-socialist	contexts	(e.g.	Lerman	
2013,	Theesfeld	2019).		
“Failure”,	 together	with	 feelings	 of	 disappointment	 and	
frustration,	was	thus	a	recurrent	theme	in	the	early	years	
of	my	doctoral	research.	I	was	not	only	disappointed	by	









of	 some	 scholars	 hinted	 implicitly	 to	 their	 own	 lack	 of	
hope	for	ex-socialist	countries	and	their	populations	(e.g.	













engage	 in	 collective	 activities.	 This	 reading,	 however,	
clashed	with	what	I	was	experiencing	while	living	in	Kyr-
gyzstan:	the	generous	hospitality	of	my	interlocutors;	the	













Feminist	 epistemology	 understands	 the	 process	 of	
knowledge	production	as	shaped	by	power	relations;	the	
researcher	 is	 not	 an	 external	 neutral	 observer	 but	 is	
deeply	 embedded	 in	 these	 power	 relations	 (Haraway	
1988).	Feminist	scholars	insist	on	the	material	and	affec-
tive	dimensions	of	knowledge	production,	intended	as	a	








sensory	 experiences	 and	 intimate	 connections	 (Gibson-
Graham	2011).	It	is	not	about	confirming	what	we	already	
know	 and	 who	 we	 already	 are,	 but	 about	 “becoming	








of	 silencing	 it	 as	 something	 not	 worth	 of	 scientific	
thoughts	and	texts.	The	feelings	of	failure,	frustration,	dis-
appointment,	 but	 also	my	 deepening	 attachment	 to	my	
Kyrgyzstani	 interlocutors,	 became	 the	 entry	 point	 for	 a	
new	set	of	questions.	Where	did	these	feelings	originate?	
How	 were	 they	 produced	 within	 specific	 power	 struc-










resources	were	 available.	My	 doctoral	 research	was	 funded	 during	 5	
years	through	a	position	at	the	University	of	Fribourg,	Switzerland.	The	
Fonds	de	recherche	du	Centenaire	and	the	Geography	Unit	of	the	same	






















tive	 (in	 short:	 service	 cooperatives).	 In	 this	model,	 em-
powered	 private	 farmers-entrepreneurs	 produce	 inde-
pendently	but	join	others	for	specific	activities	(see	Ler-
man	 2013);	 collective	 activities	 should	 be	 regulated	 by	



















36	 Three	 workshops	 of	 the	 CUSO	 Doctoral	 School	 were	 particularly	
inspiring	in	this	regard:	(1)	Penser	les	ratés	de	terrains,	CUSO	Sociology,	
2015;	 (2)	Glissements	 de	 terrain:	 théorie	 et	 pratique	 des	 difficultés	 de	
terrain,	 CUSO	 Geography,	 2018;	 (3)	 Méthodologies	 féministes,	




sarily	 a	 failure,	 since	 it	 provided	 farmers	with	 an	 addi-
tional	 tool	 they	 could	 mobilise	 to	 support	 and	 expand	
their	agricultural	activities.		
The	statement	of	failure	–	with	the	related	feelings	of	dis-
appointment,	 frustration	 and	 hopelessness	 –	 originates	
from	the	comparison	of	the	necessarily	contingent	and	lo-
calised	 reality	 with	 idealised	 universal	 models:	 in	 this	
case	the	model	of	service	cooperatives	but	also,	 for	my-
self,	the	model	of	anti-capitalist	cooperatives	and	of	linear	






in	 fantasmatic	mechanisms	produce	 simultaneously	 the	










How	can	we,	 then,	 attempt	 to	 transform	 these	negative	
feelings	into	more	positive	ones?	Gibson-Graham	(2014:	
149)	insists	on	the	need	to	understand	knowledge	as	per-




ontology	 within	which	 researchers	 bear	 a	 profound	 re-









Indeed,	 the	 fantasy	 mechanisms	 about	 cooperatives	 in	
Kyrgyzstan	 emerge	 within	 a	 broader	 representation	 of	
“success”	 as	 the	progress	 along	 a	 defined	 trajectory	 to-
wards	 free	market,	 economic	 development	 and	 private	
entrepreneurship.	Development	programmes	often	focus	
on	 the	economic	sphere,	 thereby	 ignoring	other	dimen-
sions	of	social	reality	(Kim	et	al.	2018);	moreover,	the	un-
derstanding	of	what	is	a	legitimate	part	of	“the	economy”	
is	 often	 limited	 to	 formalised,	 monetised	 and	 market-
based	activities	(Gibson-Graham	2006).	Then,	if	Kyrgyz-











stronger	 component	 of	 collective	 production	 (Agarwal	
2010).		




the	 contrary,	 the	 agricultural	 sector	 in	 Kyrgyzstan	 is	
largely	 based	 on	 cooperation	 within	 networks	 of	 rela-














As	a	way	 to	counter	 this	reading	of	cooperatives,	 I	pro-
pose	 a	more	 fluid	 and	 flexible	 understanding:	 coopera-
tives	are	not	to	intend	as	formal	bounded	objects	but	as	
the	result	of	contingent	practices	and	decisions	that	touch	
on	 multiple	 economic,	 social,	 cultural	 and	 affective	 di-









operation	 are	 carried	 out	 in	 the	 specific	 local	 context?	
Who	 is	 included	 or	 excluded	 by	 these	 practices?	What	
kind	of	inequalities	do	these	practices	produce?	How	do	
formal	 structures	 interact	with	 unformalised	 practices?	










impossible	 to	 realise	 in	practice,	because	actors	will	 al-
ways	renegotiate	and	reinterpret	them.	It	means,	in	other	
words,	 to	 accept	 that	 cooperatives,	 like	 all	 social	 pro-
cesses,	 are	 always	 open-ended,	 never	 pre-determined	
processes;	it	means	learning	to	“stay	with	the	trouble”	of	
an	 intrinsically	 fragmented,	 ambivalent	 and	 incomplete	
world	 (Nightingale	 2019,	 drawing	 on	 Haraway	 2016).	
Such	an	approach	is	hardly	compatible	with	the	idea	that	
empirical	 research	 and	 knowledge	 production	 can	 and	







A	 commitment	 to	 traverse	 fantasies	 and	 stay	 with	 the	






of	 local	 experiences	 in	 their	 specificity	 without	 con-
trasting	them	with	idealised	models.	Acknowledging	this	
specificity	 –	 and	 its	 uniqueness	 –	 can	 be	 a	way	 for	 re-
searchers	 to	 avoid	 reinforcing	 generalised	 stigmatisa-
tions	of	particular	social	groups	and	thus	to	assume	the	
responsibility	 for	 the	 representations	we	produce	 –	 for	
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IV: Fieldwork unbounded – getting creative with methods  
Gegen	die	Unsichtbarkeit	–	Episodische	For-















schung,	 ihrer	 Verkörperung	 und	 das	 Dazwischen	 als	
stadtforscherische	Position	tastet	sich	dieser	Artikel	tes-




schen	 dem	 Museum	 für	 Kunst	 und	 Gewerbe	 Hamburg	
(MKG)	und	der	Drogenkonsumstelle	‚Drob	Inn‘	zeigt,	wie	









und	 gesellschaftliche	 Normen	 manifestiert.	 Gleichzeitig	
hat	 die	 umkämpfte	 Zwischenräumlichkeit	 transformati-
ves,	widerständiges	Potenzial.	Der	beforschte	 ‚Korridor‘	
bietet	für	die	oft	marginalisierten	Drogenkonsument_in-










schen	 als	 feministische,	 stadtforscherische	 Positionie-
rung	 zu	 reflektieren:	 zwischen	 Problematisieren	 und	









steinerten	 Züge	 der	 einschüchternd	 wirkenden,	 blick-
dichten	Fassade	des	MKGs	und	den	grünen	Flächen	des	
Carl-Legien-Parks	schmiegt.	Der	Zwischenraum	–	„er	 ist	
der	 Architektur	 schlicht	 unterlaufen“	 (Trüby	 2018:	 11,	
H.d.Verf.),	 verläuft	 sich	 im	 Fluss	 der	 bewegten	 Körper	
vom	Hauptbahnhof	bis	zum	Drob	 Inn,	vergeht	 in	seiner	
sich	stets	erneuernden	Art	der	Prozesshaftigkeit,	wird	als	



















derung	 und	 Belegung	 des	 Dazwischens	 (vgl.	 Mül-











strukturiere	 durch	 das	 Umgehen	 mein	 eigenes	 Dazwi-
schen	im	Zwischenraum.	
Auch	den	für	den	Zwischenraum	kurzzeitig	identitätsstif-




len	 Konsumierens	 von	 Drogen	 (regulierter,	 politischer	
Zwischenraum)	und	des	erleichterten	polizeilichen	Kon-
trollierens	ohne	Verdachtsmoment	durch	die	Benennung	






















ten	Wohnens,	 des	 Lebens	 im	 öffentlichen	 Raum,	 bspw.	
von	Obdachlosen	und	Drogenkonsument_innen,	das	Aus-
leben	 des	 Rausches	 in	 diesem	 sozialräumlichen	 Dazwi-
schen	 trifft	hier	 auf	 einen	gesetzlichen	Übergangsraum:	
der	Strategie	des	„Gefährlichen	Ortes“.	Trüby	(2018:	14)	







die	 temporäre	 Aufhebung	 der	 systemischen	 Ordnung	
nicht	nur	„als	Nische	des	Unbemerkten“	(Rolshoven	2000:	








Verdrängungsmaßnahmen	 (z.B.	 hostile	 architecture	 bei	
potenziellen	Sitzmöglichkeiten)	und	Praktiken	der	Kon-
trolle,	wie	 die	 von	mir	wiederholt	 beobachtete	Körper-
Durchsuchungen.	 Das	 gelebte	 (und	 lebensnotwendige?)	
Dazwischen,	 die	 verkörperte	 Differenz	 der	 Urbanität,	
trifft	also	auf	ein	gesetzliches	Dazwischen.	Es	wird	dabei	
immer	 wieder	 verhandelt,	 flüchtig	 konstituiert,	 ebenso	
schnell	prozessual	aufgelöst	und	neu	gedeutet.		
Episode	 2:	 Auf	 den	 Körper	 reduziert.	 Das	 Feld	 als	
Körper,	der	Körper	als	Feld	
Ist	 die	Körperlichkeit	 des	 sozialräumlichen	Dazwischen	
immer	 definiert	 durch	 die	 vermittelnde,	 zeitliche	 und	
physische	 Bewegung	 zwischen	 Ausgangspunkt	 und	 ei-
nem	darüber	hinausliegenden	Ziel(ort),	realisiert	sich	der	
Übergang	nichtsdestotrotz	in	einer	sich	stetig	verändern-

















chen	 Praktiken	 (siehe	 Abbildung	 1);	 die	 der	 bewegten	
Überbrückung	des	Ortes	 von	A	 nach	B,	 ein	 beständiges	
Vorwärtstreiben,	geprägt	von	Eile	und	Hast.	Zugleich	ist	
es	beherrscht	von	der	körperlichen	Besetzung	des	Rau-
mes	 als	 eine	 Art	 Wohnraum,	 wo	 körperliche	 Erholung	
und	Verrichtung,	Körperpflege	und	die	Dominanz	körper-
licher	 Versehrtheit	 plötzlich	 im	 öffentlichen	 Raum	 sehr	
präsent	sind.	Was,	wie	Rolshoven	bemerkt,	 in	der	Stadt,	
wo	besonders	Bewegt-Sein	die	eigene	Anwesenheit	legi-




Stigmatisierungsgrund.	 Sie	 kann	 ausschlaggebend	 sein,	
wie	andere	Menschen	sich	an	diesem	Ort	fühlen,	verhal-
ten	oder	gar	ausschließen,	z.B.,	wenn	ein	Mensch	an	ei-
nem	 „Gefährlichen	 Ort“	 als	 augenscheinlich	 gefährdend	
identifiziert	 wird	 (vgl.	 Direktion	 Polizeikommissariate	
und	Verkehr	2016:	2;	Schmincke	2009).	Die	Ausführung	
solcher	 städtischen	 Programme	 scheint	 dementspre-






für	 die	 Züchtigung	 von	 Körper	 und	 ‚Seele‘,	 für	 all	 ‚jene	
Schatten‘	 des	 sichtbaren	 Menschen,	 die	 die	 geltende	
Normvorstellung	 gefährden	 könnten“	 (Blum	 2003:	 87)	






terfragt	 und	 aufhebt.	 „Die	 ‚Verwahrlosung‘	 [z.B.	 durch	
seine	informelle	Aneignung]	des	Raums	erscheint	ebenso	
als	 Bedrohung	 der	 herrschenden	Ordnung	wie	 die	 Ver-
wahrlosung	der	Körper“	(Schmincke	2009:	199),	was	ei-









dieser	 Zwischenraum	 in	 seiner	 fluiden	 (Raum-)Verfas-
sung	wieder	 neu	 versammelt	 und	 durch	widerständige	
Taktiken	herausgefordert	wird.	So	ist	eine	kollektive	Soli-
darität,	 vielleicht	 sogar	 ein	 gegenseitiges	 ‚Auf-sich-ach-







gegen	 oder	 kompensiert	 sie	 gar	 aus	 eigener	 Kraft.	 „Ge-








Inwiefern	 ist	 es	 möglich,	 in	 ein	 forscherisches	 Dazwi-
schen	zu	treten,	das	Herz	in	die	Hand	zu	nehmen	und	die	
beobachtende	Distanz	aufzugeben?	Den	eigenen	Körper	
auto-ethnografisch	 als	 Forschungsinstrument,	 als	 Me-
thode	 zum	 Erleben	 des	 Feldes	 einzusetzen	 (vgl.	 Hilde-
brandt	2014:	71)?	Sich	auf	ein	körperliches	Erleben	der	
Lebenswelt	 von	den	Beforschten	 einzulassen,	 situatives	
Wissen	über	eine	rationale	Interpretation	hinaus	(wort-
wörtlich)	zu	verinnerlichen	und	zu	teilen?		
„The	 mental	 and	 physical	 strain	 of	 ethnographic	 field-
work	is	at	once	readily	acknowledged	and	sometimes	ro-
manticized,	while	 at	 the	 same	 time	we	are	discouraged	
from	includeing	these	experiences	in	our	formal	writing.”	
(Sultan	2019)	
Körper	 würden	 in	 der	 wissenschaftlichen	 Darstellung	
meist	 als	 Träger	 und	 Projektionsfläche	 von	 kulturellen	
Zeichen	und	Wissen,	als	in	der	Physis	ablesbarer	sozialer	
Text	fungieren,	nicht	aber	als	eigens	das	fleischliche	Erle-
ben	 hinterfragendes	 Forschungsinstrument,	 kritisiert	
auch	Wacquant	 (vgl.	Wacquant	2009:	 511).	Der	Körper	
der	 Fragenden	 ist	 im	 physischen	 und	 empfindenden	
Sinne	überraschend	körperlos	in	der	Stadtforschung.	
„Put	the	investigator	back	onto	the	stage	as	a	carnal	and	




die	 Forschungsergebnisse	 meine	 erlebte	 Interpretation	
(vgl.	Hordge-Freemann	2018:	2).	Denn:	Die	Empfänglich-
keit	für	die	Welt	des	Feldes,	die	Berührung	mit	dem	Be-
forschten,	 das	 Kontakt-Suchen	mit	 dem	 Alltäglichen	 ist	
körperlich	 –	 ein	 in-Beziehung-Setzen	 des	 eigenen	 Kör-




tionaler	 Impuls	 ist	die	 forscherische	Neugier	manchmal	
schwer	distanziert	zu	betrachten	(und	muss	es	vielleicht	
auch	nicht),	weil	 das	 Sich-Einlassen	 ohne	 –	mindestens	
empathisches	–	Nachvollziehen-Können	oder	Verstehen,	
das	 Überdenken	 und	 Problematisieren	 der	 (medialen)	
Problematisierungen	eines	Feldes	wie	dem	MKG,	überfor-
dert.	 Meine	 persönliche	 Positionierung,	 besonders	 her-
vorgerufen	bspw.	durch	sexuelle	Belästigung,	bewusst	re-
flektiert	zu	betrachten	fällt	mir	im	Angesicht	der	eigenen	
Verletzlichkeit	 schwer.	 Die	 körperliche	 und	 z.T.	 soziale	
Distanzlosigkeit	 des	 Umgangs,	 aber	 auch	 die	 Tatsache,	
dass	 ich	 über	 längere	 Zeiträume	 nicht	 als	 Einzige	 ver-
harre,	wo	 die	Masse	 hastig	 vorbeizieht,	 irritieren	mich,	
rufen	 nervöses	 Unbehagen	 in	mir	 hervor,	 treiben	mich	
weiter	–	physisch	und	 in	Gedanken.	 „The	task	 is	 to	stay	





sly	hyper-visible	and	 invisible	 in	 the	streets“.	Es	 ist	das	




wird	 sichtbar,	 gleichzeitig	 flüchte	 ich	 mich	 in	 die	 ver-
meintlich	‚sicherere‘	Unsichtbarkeit,	versuche,	im	Gehen	
kaum	Raum	 im	 Feld	 einzunehmen.	 Und	 doch:	 Feminis-
tisch	Position	zu	beziehen	heißt,	verkörpertes	Wissen	zu	
dokumentieren,	 körperliches	 Erfahren	 in	Worte	 zu	 fas-




























der	 kritisch	 nachdenkenden	 Be-SINN-ung“	 –	 in	 das	 Da-
zwischen	der	Akteur_innen	um	das	MKG.	Wie	aushalten,	
was	 an	 menschenunwürdigem	 Behandeln	 z.B.	 durch	




in	 der	Aushandlung	um	die	 Stabilisierung	 (repressiver)	
Normen	 und	 ihnen	 unterlaufende	 Widerständigkeiten,	
die	Möglichkeiten	eines	identitätsstiftenden	Dazwischens	
eröffnen.	 Zu	 fragen	 ist,	 ob	 angesichts	 unterdrückender	
Körperpolitiken	 und	 (polizeilicher)	 gesellschaftlicher	
Ausgrenzung	marginaler	 Gruppen	 „ein	 Schweigen	 nicht	
vielmehr	eine	Art	unterlassene	Hilfeleistung	darstellt	ge-
genüber	Menschen,	 die	 sich	 in	 Gefahr	 befinden“	 (Bour-
dieu	2001)?	Wie	Position	beziehen,	sichtbar	machen,	was	








verständnisse	 lenkt,	wird	 sie	 erkennen:	 die	Wichtigkeit	
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home-,	 place-	 and	 identity	 making	 processes	 remain	
largely	outside	of	political	agendas.	Yet,	as	a	former	neigh-
bour	of	two	Syrian	men,	and	later	as	a	volunteer	within	a	
local	 social	 service	 organisation,	 I	 observed	 how	 such	
everyday	spatial	processes	influence	not	only	wellbeing,	
they	are	intertwined	with	more	structural	markers	of	in-
tegration	 as	 well.	 In	 my	 current	 position	 as	 a	 doctoral	




in	 the	 Netherlands	 more	 visible	 in	 geographical	 scho-










of	 the	 conflicts,	 abuse,	 torture	and	 trauma	which	 led	 to	
their	 forced	migration	 in	the	 first	place”	(Darling,	2014,	







terests	 in	 peoples’	 lives	 (Bakewell,	 2007).	 To	 justify	
research	 into	 human	 suffering,	 researchers	 need	 to	 re-






dynamic	 process	 which	 circulates	 unevenly	 between	
people	and	place,	creating	material	and	symbolic	effects?	
Feminist	 Geography	 has	 reshaped	 research	methodolo-
gies	by	emphasising	the	presence	and	absence	of	particu-
lar	 knowledges	 in	 geographical	 investigations	 (see	 also	
Haraway,	 1988).	 It	 has	 stimulated	 researchers	 to	 tease	
out	aspects	of	lived	experience	that	do	not	lie	in	the	awa-
reness	of	respondents,	as	well	as	issues	and	themes	that	




the	 differently	 situated	 researcher	 and	 the	 researched,	












Consequently,	 walking	 interviews	 might	 contribute	
further	 to	 Feminist	 Geography	 thinking	 as	 “a	 feminist	
imagination	calls	 for	highlighting	 the	messy	and	bumpy	





hello,	 the	 dog	 starts	 barking	 at	 him	 aggressively.	
Halim	immediately	shies	away.	‘The	dog	just	wants	
to	say	hello,	that’s	all.	It’s	not	you’,	the	women	says	














sedentary	 interview	 Halim	 did	 not	 express	 any	 expe-






ring	 data	 collection	 is	 situational;	 past	 events	 or	 expe-
riences	are	narrated	in	the	present	(Haraway,	1988).	This	
past	might	be	triggered	during	walking	interviews	being	
a	 sensorial,	 verbal	 and	 embodied	 method.	 Whereas	 in	
sedentary	interviews	any	other	activity	is	generally	per-










‘other’	 knowledge	 production,	 i.e.	 different	 or	more	 in-
depth	data.	











This	 illustrates	 walking	 interviews	 have	 the	 ability	 to	
draw	 respondents	 towards	 topics	 and	 discussions	 out-
side	the	interview	guide	in	order	to	generate	knowledge	
that	might	otherwise	have	been	lost.	It	creates	opportuni-
ties	 to	 venture	 beyond	 the	 scope	 and	 the	 situated	
knowledge	of	the	researcher.	In	refugee	studies	this	is	im-





resettlement,	 walking	 interviews	 might	 contribute	 to	




viewer,	 might	 restrain	 the	 information	 shared	 by	 re-
spondents.	Yet,	by	being	able	to	avoid	eye	contact	and	to	





does	not	 look	 the	other	 in	 the	 eye.	Walking	 interviews,	
therefore,	might	help	to	breach	a	potential	impasse	in	se-
dentary	 interviews,	without	 imposing	unwelcome	pres-
sure	 on	 potentially	 traumatic	 experiences	 by	 refugees	
through	direct	questioning.	However,	exposing	potential	














In	 refugee	 studies	 “it	 is	 argued	 that	 researchers	 should	
seek	ways	to	move	beyond	harm	minimization	as	a	stand-
ard	for	ethical	research	and	recognise	an	obligation	to	de-









bach	 (2003,	 p.462)	notes	 that	 “the	 structuring	 and	 em-
phasis	of	the	interview	situation	not	only	discourage	‘nat-
ural’,	that	is,	context	sensitive	reactions	of	the	interviewer	
and	 interviewee,	 they	 also	magnify	 the	 dialectical	 rela-
tionship	between	the	respondents	instead	of	promoting	a	






Whilst	Western	 countries	 seem	 to	 become	more	 accus-
tomed	 to	 public	 opinion	 surveys,	 censuses	 and	 other	






tion	 authorities”	 (Pernice,	 1994,	 p.208).	 Although	 for	
some	respondents	the	word	interview	was	not	something	
unfamiliar,	others	seemed	to	have	negative	or	traumatic	
associations	with	 the	word.	 ‘Interview’	 sometimes	 con-
jured	images	of	an	investigation	by	the	Immigration	and	
Naturalisation	Office,	which	 I	 felt	at	 times	 influenced	or	
reduced	the	level	of	trust	and	comfortability	between	me	





ing	 interview	 “helps	 to	 reduce	 typical	 power	 dynamics	
that	 exist	 between	 the	 interviewer	 and	 interviewee	 (as	
subject)”	(Carpiano,	2009,	p.267).	Because	of	the	role	of	
informal	observation	within	walking	interviews,	unfamil-







the	 respondents	 to	 maintain	 spatial	 routines	 and	 visit	
places	 they	 enjoy	 and	 consider	 important,	 In	 several	
cases,	respondents	combined	the	walking	interview	with	
activities	that	also	served	self-interest,	for	example	by	go-
ing	 to	 the	 ‘Turkish	 supermarket’	 (see	Huizinga	and	van	






















feel	 empowered.	 Routes	 may	 be	 designed	 by	 the	 re-
searcher,	or	determined	by	the	respondent,	and,	addition-





walking	 interview	 being	 ‘successful’	 or	 ‘interesting	
enough’,	might	scare	off	respondents	and	increase	insecu-
rities	about	their	position	(Sassen,	2017).	Quite	often	in	
refugee	 studies,	 potential	 respondents’	 self-esteem	was	
compromised	as	a	consequence	of,	for	example,	diploma	
devaluation	or	a	perceived	lack	of	recognition	of	earlier	
achievements.	 Similarly,	 a	 walking	 interview	 request	
might	inflict	harm	as	mobility	is	not	a	resource	everyone	
has	 equal	 access	 to.	 Potential	 respondents	might	 suffer	
from	physical	impairment	due	to	the	hardships	of	forced	
migration,	 or	 feel	 uncomfortable	 to	 leave	 the	 safe	 envi-
ronment	 of	 home.	 Under	 these	 circumstances,	 the	 line	
between	empowerment	of	respondents	and	the	reinfor-
cement	 of	 relations	 of	 power	 and	 dependency	 is	 thin.	
When	 considering	 walking	 interviews	 with	 potentially	
vulnerable	people,	researchers	should	therefore	consider	
beforehand	 respondents’	 specific	 time	 geographies	 to	













saying	 that	 people	 already	 look	 at	 him	 funny	 wi-
thout	a	visible	microphone.	‘For	you	[me],	it’s	not	a	
problem,	you’re	white,	people	don’t	care.	But	I	have	


















forcing	 existing	 power	 relations	 and	 seeking	 social	
change.	
















litical	 act.	 They	 might	 symbolise	 a	 claim	 to	 space,	 and	
therefore	 have	 subversive	 implications	 (Kusenbach,	
2003).	During	the	research	process,	expectations	and	po-










Similarly,	 others	 feared	 the	 possibility	 of	 running	 into	
members	 of	 the	 local	 Syrian	 or	 Arab	 community,	 and	
would	have	to	answer	for	this	encounter.	When	consen-
ting	to	a	walking	interview,	respondents	overtly	take	on	a	













1272).	 Hugman	 and	 colleagues	 refer	 to	 a	 commonly	
voiced	concern,	namely	the	extent	to	which	refugees’	in-
formation	 becomes	 a	 commodity	 in	 research.	 The	 rela-
tionship	between	researcher	and	respondent	inevitably	is	
ongoing,	 and	 lasts	 longer	 than	 the	 research	 encounter.	
Whereas	the	researcher	can	leave	‘the	field’,	respondents	
might	maintain	a	tangible,	lasting	connection.	Walking	in-
terviews,	 then,	 enable	 researchers	 in	 refugee	 studies	 to	
stick	 to	 their	 commitment	 of	 avoiding	 harm	 in	 present	











tent	with	 an	 underlying	 feminist	 commitment	 to	 social	
change	research.	Walking	interviews	do	not	represent	na-
tural	events,	they	simply	produce	a	different	artificial	set-















in	 refugee	 studies,	 limitations	 which	 should	 stimulate	
researchers	to	engage	more	critically	with	the	legitimisa-
tion	 of	 researching	 other	 individuals	 or	 groups	
(Kobayashi,	 1994).	 To	 capture	 the	 plural,	 complex	 and	
contradictory	everyday	realities	of	refugees,	researchers	
should	strive	 to	 look	 for	data	 triangulation	pairing	wal-
king	 interviews	 with	 any	 other	 form	 of	 data	 collection	
(Carpiano,	2009).	
In	 conclusion,	 by	 engaging	 with	 respondents	 in	 embo-
died-	 and	 everyday	 experiences	 through	walking	 inter-
views,	 researchers	 also	 engage	with	 the	 issue	 of	 repre-
sentation,	 i.e.	 knowledge	 shared	 by	 one	 person	 to	 one	
other	 (Mackenzie	et	al.,	2007).	 In	 that	way,	 researchers	
are	 less	 likely	 to	 fall	 for	 their	 assumptions	 about	 the	
researched.	Nevertheless,	they	should	remain	critical	and	
reflexive	since	being	a	privileged	insider	in	walking	inter-




ply	 passiveness,	 victimisation	 and	 dependency,	 an	 as-
sumption	that	can	be	engaged	with	by	means	of	walking	
interviews,	 when	 speaking	 of	 ‘others’,	 researchers	 too	
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how	 this	 affects	 all	 aspects	 of	 research	 (especially	 the	
works	and	ideas	of	the	Great	Lakes	Feminist	Geography	
Collective,	glokal	e.V.,	Sara	Ahmed,	Margaret	M.	Ramirez,	





acknowledgement	 of	me	being	 a	white,	 female,	middle-
class	European	academic	is	merely	a	starting	point.Going	
beyond	 the	obvious	means	 to	do	 the	work	and	 find	out	
when,	where	and	how	these	positions	impact	researching,	
thinking	 and	writing,	 and	making	 this	 part	 of	 the	 story	

























On	 the	 left	 side:	 Katharina	
























rèse	 Laubscher,	 Elisabeth	 Militz,	 Laura	 Perler,	 Claudia	















V: Translations between theory and practice - creating spaces of exchange 






In	 the	 spring	 semester	 of	 2020,	 a	 transdisciplinary	 re-
search	seminar	was	held	at	 the	 Interdisciplinary	Centre	
for	Gender	Studies	(ICFG)	at	 the	University	of	Bern.41	A	









special	 therapy	 and	 educational	 services.	 The	 target	
group	includes	people	with	physical	or	psychological	im-
pairments,	 drug	 addiction,	 or	 dementia	 (cf.	 Bom-
bach/Stohler/Wydler	 2015;	 Driest	 2006;	
Häberli/Amacker/Funke/Graf	 2017).	 In	 Switzerland,	
around	one	percent	of	farms	were	already	providing	care	
services	 in	 2010	 (Gairing/Wydler	 2010).	Depending	 on	
the	setting,	care	can	be	offered	to	adults	and/or	minors;	
for	example,	in	the	canton	of	Berne,	60%	of	foster	children	
are	 already	 being	 cared	 for	 by	 farming	 families	 (cf.	
Häberli/Amacker/Funke/Graf	 2017).	 According	 to	
Häberli,	 Amacker,	 Funke	 and	Graf	 (2017),	 care	 farming	





neously	 rising	 costs	 (cf.	 Knobloch	 2013);	 on	 the	 other	
hand,	farms	in	Switzerland	are	exposed	to	fierce	competi-
tion	and	are	under	increasing	economic	and	social	pres-
sure	as	 it	becomes	 increasingly	difficult	 to	earn	a	 living	
from	 agricultural	 work	 (cf.	 Fluder/Contzen/Neu-
komm/Genoni	2009).	Hence,	as	farmers	look	for	opportu-
nities	to	generate	additional	income,	care	farming	repre-





labour,	 women	 still	 bear	most	 of	 the	 responsibility	 for	
care	 farming	 services,	 and	 female	 farmers	who	provide	
care	have	 to	 cope	with	a	 variety	of	burdens	and	a	high	
workload	 (cf.	 Fankhauser/Graf/Sancar	 2014).	 Overall,	
care	farming	in	Switzerland	represents	a	very	heteroge-
neous	 field,	with	many	 actors	 and	 a	wide	 range	 of	 ser-
vices,	and	it	 is	becoming	increasingly	significant.	Never-
theless,	little	research	has	been	conducted	on	this	topic	to	




gender	dimension.	Hence,	 the	 inclusion	of	 care	 farming	
practitioners	is	needed	to	develop	knowledge	for	devel-
oping	practical	solutions.	To	address	these	requirements,	














pecially	 with	 regard	 to	 questions	 of	 sustainability	 re-
search	–	 as	 it	promotes	 the	 involvement	of	 actors	 from	
outside	academia	in	the	research	process	in	order	to	inte-
grate	knowledge	 from	practitioners	and	 relevant	 stake-
holders	and	to	tackle	real-world-problems	central	to	the	
field	 of	 investigation.	 Ideally,	 in	 a	 transdisciplinary	 re-
search	 project,	 practitioners	 and	 relevant	 stakeholders	
will	be	involved	in	the	research	process	from	beginning	to	































the	people	 involved	were	 raised	and	discussed	 in	great	
detail.	After	the	basic	introduction,	two	consecutive	sem-
inar	sessions	were	planned	for	attendance	by	practition-
ers	–	people	who	are	or	were	active	 in	 the	 field	of	care	
farming	–	to	discuss	the	challenges	and	problems	in	the	
field.	 The	working	 groups	prepared	questions	 from	 the	






cific	 division	 of	 labour,	 traditional	 role	 models	 and	 in-
come	disparities,	for	example.	
However,	 the	 arrival	 of	 the	 COVID-19	 pandemic	 inter-





the	 research	 process	 as	 fewer	 voices	 and	 perspectives	
from	the	practitioners	could	be	taken	into	account	in	find-
ing	research	questions,	therefore	the	students	had	to	rely	
on	 the	 exchanges	 from	 the	 first	 session	 to	 set	 their	 re-
search	 focus.	 Out	 of	 the	 first	 discussions,	 the	 working	
groups	developed	 their	gender-sensitive	 research	ques-
tions,	 which	 were	 aimed	 at,	 among	 other	 things,	 work	
structures,	services	provided,	gender	equality,	and	the	ex-
periences	of	host	families	in	collaborating	with	actors	in	
the	 care	 farming	 sector.	 The	 following	 sessions	 of	 the	
seminar	were	conducted	in	a	digital	classroom	via	Zoom	
software.	 The	 lecturers	 also	 facilitated	 learning	 videos,	
with	the	help	of	which	the	students	were	able	to	acquire	
the	 necessary	 knowledge	 through	 self-study	 and	 to	 re-
view	what	they	had	already	learned.	In	subsequent	meet-
ings,	the	students	developed	a	research	exposé	and	data	
collection	 instruments,	which	 they	discussed	with	 their	
lecturers.	One	of	the	main	challenges	for	the	students	was	
the	interviews	themselves,	as	only	a	few	participants	had	
previous	 experience	 in	 data	 collection.	 Due	 to	 the	 pro-
gressing	 pandemic,	 the	 interviews	 also	 had	 to	 be	 con-
ducted	digitally	instead	of	on	the	families'	farms	as	origi-
nally	 planned,	 which	 would	 have	 been	 a	 great	 oppor-
tunity	 to	 get	 to	 know	 them	personally	 and	 observe	 the	
farms.	As	not	all	host	families	had	the	technical	infrastruc-








sequent	 data	 evaluation	 process	 was	 based	 on	 the	
Grounded	 Theory	method	 (for	 further	 information,	 see	






Since	 the	 cancellation	 of	 the	 discussion	 round	 repre-
sented	 a	 further	 reduction	 of	 the	 transdisciplinary	 ap-
proach,	it	was	all	the	more	pleasing	that	the	exchange	be-





seminar.	 The	 interviews	 themselves	 were	 mostly	 per-





ple,	 these	 discussions	 confirm	 the	 findings	 of	 previous	
















to	 invest	more	 time	 in	care	work	as	 they	 integrate	pre-
dominantly	 male	 clients	 into	 agricultural	 work.	 Here,	
again,	the	division	of	care	work	follows	the	traditional	dis-




















the	 pay	 is	 still	 too	 low	 considering	 the	 demanding	 and	
considerably	stressful	nature	of	the	work	involved.	Over-





ject?	 In	 accordance	 with	 the	 transdisciplinary	 research	
paradigm,	 and	 taking	 into	 account	 Feminist	 Standpoint	
































difficulty.	With	 regard	 to	 the	 shared	 experiences	 of	 the	
students,	 they	made	 intensive	use	of	reflexion	offers,	as	
well	 as	 discussions	 on	 their	 position	 in	 the	 field,	 their	
power,	 and	 their	 responsibilities	 as	 researchers.	 Thus,	
overall,	most	students	considered	the	project	to	be	an	in-
structive	and	valuable	experience.	Nonetheless,	they	also	
considered	 the	workload	 to	 be	 quite	 challenging,	 espe-
























of	 transdisciplinary	 approaches,	 exchange	 with	 practi-
tioners,	and	reflection	on	feminist	theory	and	methodol-
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chael	 /	Martens,	 Pim	 /	Moll,	 Peter	 /	 Swilling,	Mark	 /	 Thomas,	 Chris-






















lungen	 aus	 der	 Forschung,	 den	 schon	 vorliegenden	 In-




sichtigung	 besonderer	 Anforderungen	 spezifischer	 Be-
völkerungsgruppen	durch	neue	und	gesonderte	Formate	








Dialog	 über	 Stadtentwicklung	 treten	 können	 und	 wol-
len.44	Damit	stehen	wir	nun	selbst	vor	der	Herausforde-
rung,	Prämissen	aus	der	kritischen	Stadtforschung	für	die	
transdisziplinäre	 Zusammenarbeit	 fruchtbar	 und	 an-

















Schon	 im	 Förderantrag	 haben	 wir	 z.B.	 über	 „Stadtnut-























Die	 Frage	 nach	 der	 Bedeutung	 von	 Positionalität	 stellt	
sich	auch	uns	selbst	als	Forscher*innen	mit	unterschied-
lichem	 institutionellen	 Hintergrund.	 Der	 transdiszipli-
näre	Forschungskontext	stößt	uns	immer	wieder	auf	die	
Grenzen	 unserer	 eigenen	 Begriffe,	 Rationalitäten	 und	





























duzieren	 zu	 können	 (Bondi	 und	Domosh	1992,	 S.	 202).	
Ihre	Kritik	 lautete,	 dass	diese	Vorstellung	oppressiv	 sei	
und	 weder	 der	 Parteilichkeit	 der	 Forscher*innen	 noch	
der	Komplexität	und	Kontingenz	der	Welt	gerecht	werde;	
dabei	 sei	 die	 Identität	 von	 Forscher*innen	 relational	 –	
„Who	 I	 think	 I	 am	depends	 on	me	 establishing	 in	what	




organic	 site	 of	 meaningful	 experience	 and	 knowledge	
(Vacchelli	2018,	S.	2).	Prozesse	der	sozialen,	kulturellen	
und	 psychischen	 Differenzierung	 finden	 auch	 über	 den	
Körper	statt	(Pedwell	2007).	
Das	Privileg,	die	eigene	Position	als	„neutral”	zu	begreifen,	
ist	 entlang	 sozialer	 (intersektional	 verknüpfter)	 Kate-
gorien	 wie	 „gender“,	 „race“	 und	 „class“	 verteilt	 (Lister-




Gegensatz	 dazu	 forder(te)n	 feministische	 Geograph*in-
nen	Reflexivität	ein	und	die	Anerkennung,	dass	Gefühle,	
Werte	 und	 Positionalität	 der	 Forscher*innen	 den	 For-










Selbsterkenntnis,	weil	 das	 eigene	 Selbst	 nie	 vollständig	
transparent	 sein	 kann	 (Rose	 1997,	 S.	 309).	 Jede	 For-
schung	 ist	 in	 dieser	 Lesart	 eine	 performative	 Interven-
tion,	bei	der	Identitäten	und	Verhältnisse	aller	Beteiligter	
rekonstruiert	werden;	dass	die	eigene	Positionalität	da-














zu	 verhindern.	 Letztere	 beruht	 auf	 Vorannahmen	 über	
Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	zwischen	den	Betei-
ligten,	 die	 ebenfalls	 im	 Forschungsprozess	 verhandelt	
werden	und	Einfluss	darauf	haben,	wie	sich	die	Beteilig-
ten	begegnen	und	welche	 Informationen	geteilt	werden	
(Faria	 und	 Mollett	 2014;	 Kohl	 und	 McCutcheon	 2014;	
Shah	 2006;	 Valentine	 2002),	 aber	 auch	 wie	 die	 For-
scher*innen	die	gewonnenen	Daten	interpretieren	(Koh-
ler	Riessman	1991).		
Für	 unsere	 Ko-Forschung	 mit	 Verwaltungsmitarbei-
ter*innen	und	Stadtnutzer*innen	bedeutet	dies,	kontinu-








für	 ihre	 jeweiligen	 (z.	T.	 sehr	 unterschiedlichen)	 Erfah-









arbeiter*innen	 eigene	 Erlebnisse,	 Erfahrungen	
und	 Sichtweisen	 –	 bezogen	 auf	 die	 konkreten	
Stadtteile	–	berichten.	In	einem	ersten	Schritt	fan-











terkulturellen	 Dialogs	 in	 der	 Stadtentwicklung	
gleichzeitig	 Gegenstand	 und	 Anlass	 für	 den	 Aus-




Gruppen	 der	 migrantischen	 Selbstorganisation	
und	der	Verwaltung	zu	ausgewählten	Themen	wie	
Online-Beteiligung	und	Rassismus.		
Die	 Schlussfolgerungen,	 die	 wir	 aus	 den	 unterschiedli-
chen	 Formaten	 ziehen,	 planen	wir	mit	 allen	Beteiligten	
und	 im	 Idealfall	 auch	 gegenüber	 einer	 breiteren	 Stadt-











konkreten	 Schlüsse	 wir	 für	 die	 Planungspraxis	 ziehen	
können	und	wie	ein	Bewusstsein	für	die	eigene	Position	





ven	 Auseinandersetzung	 mit	 „unbequemen“	 Themen,	
wozu	wir	in	unserem	transdisziplinären	Projekt	mit	allen	
Beteiligten	 aus	 Wissenschaft,	 Verwaltung	 und	 Stadtge-
sellschaft	ständig	weiter	dazulernen.	Es	zeichnet	sich	ab,	
dass	die	Frage,	wie	solche	Reflexionsräume	gestaltet	wer-
den	 können,	 sich	 vermutlich	 immer	wieder	 neu	 stellen	
und	Unsicherheiten	erzeugen	wird.	Die	dafür	notwenige	






nis	 zwischen	 Planer*innen	 und	 den	 Stadtnutzer*innen,	
mit	denen	sie	ins	Gespräch	kommen	möchten,	fruchtbar	
machen.	Es	gibt	viele	Parallelen	zwischen	Beteiligung	und	
qualitativer	 Forschung,	 nicht	 zuletzt	 deshalb,	weil	 es	 in	
partizipativen	 Interventionen	häufig	 eben	nicht	nur	da-
rum	 geht,	 Informationen	 zu	 bekommen,	 sondern	 weil	
diese	 Begegnungen	 selbst	 Orte	 der	 Wissensproduktion	
sind	(oder	sein	könnten).	Ein	gelegentlich	anzutreffendes	
Selbstverständnis	 von	 Planer*innen	 als	 „rationale	 und	
neutrale	 Expert*innen“	 –	 ganz	 im	 Sinne	 der	 o.	g.	 “deta-
ched	 explorer“	 –	macht	 allerdings	 die	 Einbettung	 ihres	
Handelns	in	gesellschaftliche	Machtverhältnisse	unsicht-
bar.	Zwar	hat	das	rationalistische	Gott-Vater-Modell	pla-
nungstheoretisch	 seine	 Dominanz	 verloren,	 aber	 viele	
Planer*innen	 deuten	 auch	 das	 kommunikativen	 Para-
digma	so,	dass	sie	ihre	Gefühle	und	ihre	subjektiven	Posi-
tionen	 ausblenden	 sollen.	 So	 gelten	 ihre	 Kommunikati-







erzählte	 eine	 Mitarbeiterin	 ohne	 Migrationsgeschichte	
von	einer	Begegnung	bei	einer	Beteiligungsveranstaltung	
mit	 einer	 Teilnehmerin,	 die	 „südländisch“	 ausgesehen,	
aber	perfekt	Deutsch	gesprochen	habe.	Diese	Teilnehme-
rin	habe	sich	beschwert,	dass	sie	ständig	gefragt	werde,	







nis	 zwischen	 Kolleg*innen	 verschiedener	 Herkunft	 be-
zieht,	 stammt	 aus	 einem	 Interview	 mit	 einer	 Verwal-
tungsmitarbeiterin,	deren	Eltern	vor	ihrer	Geburt	aus	der	
Türkei	 eingewandert	 sind.	Das	 Interview	 fand	 kurz	 vor	
Weihnachten	statt.	Sie	berichtete,	was	ihr	wirklich	auf	die	
















den	 Grenzen	 der	 Reflexivität,	 in	 denen	 das	 möglich	 ist	







im	 Jahr	 2011	 fünf	 Gewohnheiten	 („habits“)	 für	 die	 Bil-
dung	cross-kultureller	Kommunikationskompetenzen	bei	
Planer*innen	vor:	
1. Gemeinsamkeiten	 und	 Unterschiede	 ehrlich	 und	
vorurteilslos	auflisten	und	mit	Hilfe	eines	Mengen-




sich	 dabei	 auf	 Untersuchungen,	 die	 zeigen,	 dass	
Ähnlichkeiten	 ein	 positives	 Verhältnis	 befördern	
bzw.	 umgekehrt	 Unterschiede	 eher	 ein	 negatives	
Verhältnis	erzeugen);		
3. alternative	 Erklärungen	 zu	 kulturellen	 Stereoty-
pen	identifizieren;		
4. alle	 Phasen	 der	 Kommunikation	 mit	 Blick	 auf	
Thema,	 Probleme,	 Betroffenheiten,	 Ziele,	 Bewer-
tungen	 und	 Präferenzen	 hinterfragen:	 Wird	 jede	
Position	verstanden,	oder	braucht	es	mehr	 Infor-
mationen?	











Sichtweisen	 und	 Deutungen	 über	 Stadtentwicklung	 un-
mittelbar	aufeinander	zu	beziehen	versuchen.	Es	geht	da-
bei	nicht	immer	um	unmittelbar	nützliches	Wissen	für	ein	
konkretes	 Stadtentwicklungsprojekt,	 sondern	 auch	 da-
rum,	in	einer	„Phase	0“	Begegnung	zu	ermöglichen,	unter-




entsprechende	 Erfahrungs-	 und	 Reflexionsräume	 anzu-
bieten	–	mit	durchwachsener	Resonanz,	die	 für	uns	da-
rauf	hindeutet,	dass	sich	diese	eben	nicht	leicht	im	profes-
sionellen	 Kontext	 unterbringen	 lassen.	Welche	 Schluss-





























































gesetzt	 sind	 und	 diesen	 quasi	 jederzeit	 im	 Griff	 haben,	
Wissen	 über	 Forschungsgegenstände	 bzw.	 Objekte	 des	
Wissens	 generieren,	 die	 vorab	 genau	 bestimmt	werden	
können.	 Diese	 Einsicht,	 die	 so	 etwa	 von	 Karen	 Barad	
(2007,	2017)	in	ihrem	Ansatz	des	agentiellen	Realismus,	
der	in	den	Feminist	Science	&	Technology	Studies	und	im	
New	 Materialism	 verortet	 werden	 kann,	 entwickelt	
wurde,	 stellt	 eine	 Herausforderung	 für	 weitverbreitete	
Forschungsverständnisse	 in	 den	 Sozialwissenschaften	
dar.	Diese	Herausforderung	möchte	ich	im	Rahmen	dieses	
Beitrags	genauer	umreißen,	indem	ich	die	Möglichkeiten	
einer	 diffraktiven	 Vorgehensweise	 als	 spezifische	 femi-
nistische	 Wissensproduktionspraxis	 darzulegen	 versu-
che.	Neben	der	Skizzierung	von	zentralen	(methodologi-
schen)	Grundlagen	der	Diffraktion	werde	ich	auch	auf	Er-




Diffraktion	 ist	 ein	 physikalisches	 Phänomen,	 das	 etwa	
dann	auftritt,	wenn	(Licht-),	(Wasser-)	oder	(Schall-)Wel-
len	einander	überlagern	oder	wenn	diese	auf	ein	Hinder-




Reflexion	 oder	 Streuung	 hervorgerufen	 wird,	 sondern	





Meer,	 der	 als	 Hindernis	 fungiert,	 brechen	 oder	 wenn	
Steinchen	 in	einen	See	geworfen	werden	und	sich	dann	
konzentrische	Kreise	kleiner	Wellen	überlagern.	Diffrak-
tionsmuster	 sind	 Muster	 der	 Differenz.	 Mit	 Haraway	
(2018)	gesprochen	belegen	diese	Muster	„the	history	of	
interaction,	 interference,	 reinforcement,	 difference“	




der	 Differenz,	 sondern	 vielmehr	 Muster	 der	 Gleichheit	












des	 Barad’schen	 agentiellen	 Realismus	 darin,	 dass	 For-
scher*innen	über	und	außerhalb	„the	world	we	allegedly	
merely	 reflect	 on“	 (ebd.:	133)	 positioniert	 werden.	 Auf	













sungseffekte	 reflektiert	 und	 im	 Forschungsbericht	 dar-
über	Rechenschaft	 ablegt.	Dessen	ungeachtet	wird	aber	
dennoch	von	einer	Trennung	zum	untersuchten	 ‚Objekt‘	
bzw.	 ‚Forschungsgegenstand‘	 ausgegangen.	 Der	 perfor-
mative	Ansatz	der	Diffraktion	betont	demgegenüber	die	
Verschränkung	 (engl.	 entanglement)	 der	 sogenannten	
Subjekte	und	Objekte	sowie	der	Untersuchungs-	oder	Be-
obachtungsinstrumente,	die	an	einem	Wissensprodukti-
onsprozess	 beteiligt	 sind	 (vgl.	 ebd.:	33).	 „According	 to	
agential	 realism,	knowing,	 thinking,	measuring,	 theoriz-
ing,	and	observing	are	material	practices	of	 intra-acting	
within	 and	 as	 part	 of	 the	 world“	 (ebd.:	90;	 vgl.	 Barad	










oning“	 (Barad	 2007:	72)	 angesehen	werden,	 sollen	 Dif-
fraktionsmuster	 generiert	 werden,	 die	 Differenzen	 im	
Versuch,	 einen	Unterschied	 in	 der	Welt	 zu	machen,	 er-	
und	bezeugen	(vgl.	Haraway	2018:	16).	Bei	der	Diffrak-
tion	gehe	es	um	„differences	that	our	knowledge-making	
practices	make	and	 the	effects	 they	have	on	 the	world“	
(Barad	2007:	72).	Im	Zentrum	des	Interesses	stehen	da-
bei	die	Fragen,	wie	diese	Differenzen	produziert	werden,	
welche	 Ausschlussmechanismen	 diese	 Differenzen	 zur	
Folge	 haben	 und	 inwiefern	 diese	 von	 Bedeutung	 sind,	
ohne	die	Differenzen	allerdings	zu	essenzialisieren	oder	
diese	endgültig	festzuschreiben	(vgl.	ebd.):	„Difference	is	








forschen	 und	Wissen	 zu	 schaffen	 bedeutet,	 sich	 in	 das	
Werden	der	Welt	einzuschalten	und	an	diesem	teilzuha-
ben.	 Allerdings	 geschieht	 dies	 nicht	 von	 einer	 Position	





































space	 of	 the	 mind	 makes	 objective	 reflection	 possible.	














duktionspraktiken	 zu	 übernehmen	 „through	 which	 the	
world	 is	 differentially	 articulated	 and	 accounted	 for“	
(ebd.).	
Verantwortung	 heißt	 im	 Zusammenhang	 mit	 einer	 dif-





sem	 abgetrennt	 (vgl.	 ebd.:	178	f.).	 Insofern	 gehe	 es	 in	
einer	 agentiell-realistischen	 Ethik	 „not	 about	 right	 re-
sponse	 to	 a	 radically	 exterior/ized	 other,	 but	 about	 re-
sponsibility	and	accountability	 for	 the	 lively	 relationali-
ties	of	becoming	of	which	we	are	a	part“	(ebd.:	393).	Inso-
fern	handelt	 es	 sich	bei	Verantwortung	um	eine	 „incar-
nate	 relation	 that	 precedes	 the	 intentionality	 of	 consci-
ousness“	(ebd.:	392):	Verantwortung	ist	keine	Angelegen-











sikalischen	 Phänomens	 der	 Diffraktion	 im	 Unterschied	
















(Bereswill/Rieker	 2008:	425).	 Stattdessen	 sind	 Theorie	
und	 Empirie	 als	 miteinander	 verschränkte	 Agentien	
(engl.	 agencies)	 innerhalb	 des	 Wissensproduktionspro-
zesses	zu	verstehen	und	folglich	keineswegs	als	jederzeit	
ganz	klar	voneinander	abgrenzbare	Bereiche	aufzufassen	
(vgl.	 Scherrer/Wartmann:	i.	E.).	 Das	 Denken	 mit	 und	
durch	 Theorie-Empirie/Empirie-Theorie	 kommt	 dabei	
mit	 Lenz	 Taguchi	 (2012)	 gesprochen	 einem	
„transcorporeal	process	of	engagement,	going	beyond	the	





diffraktiven	 Forschungspraxis	 zum	 Beispiel	 empirische	
Materialien,	theoretische	und	möglicherweise	auch	litera-
rische	 Texte	 ‚durcheinander	 hindurch	 gelesen‘	 (engl.	
„reading	insights	through	one	another“	[Barad	2007:	71]).	













diese	Weise	 Diffraktionsmuster	 zu	 generieren,	 die	 ver-
tiefte	Verständnisse	des	Phänomens	ermöglichen.		
In	meinem	Dissertationsprojekt	erforschte	ich	das	Phäno-
men	 der	 Fernbeziehungen	 (vgl.	 Scherrer:	i.	E.).	 Ein	 Ziel	





hungen	 involvierten	Akteur*innen	bedeuten,	 aber	 auch,	
welche	Normalisierungseffekte	sich	in	Bezug	auf	nahe	so-
ziale	Beziehungen	zeigen.	Im	Sinne	einer	empirischen	An-














ieren“	 (Dausien	 2006:	38	f.).	 Der	 theoretische	 Rahmen	
meiner	stark	transdisziplinär	ausgerichteten	Dissertation	
umfasste	unter	anderem	Ansätze	aus	der	feministischen	
Geografie	 (insbesondere	 die	 Arbeiten	 von	Doreen	Mas-










projizieren.	 Für	 die	 Erzeugung	 der	 Diffraktionsmuster	
habe	ich	stattdessen	jeweils	empirische	Spuren	und	theo-
retische	Erkenntnisse	mal	 als	 eine	Art	Hindernis	 einge-
setzt	und	andere	Spuren	oder	Erkenntnisse	sozusagen	auf	
diese	Hindernisse	‚prallen‘	gelassen.	Wie	bei	Wellen,	die	







hungen.	Dadurch	wurde	 nicht	 zuletzt	 deutlich,	 dass	 ein	




hen	 illustrieren:	 Zur	 Erzeugung	 eines	 Diffraktionsmus-
ters	dienten	mir	etwa	Überlegungen	zur	normalisierten	









damit,	 dass	 hiervon	 abweichende	 Beziehungen	 proble-
matisch	seien.	Von	einem	feministischen	Standpunkt	aus	
lässt	sich	diese	Aussage	als	Beispiel	für	einen	‚statischen	
Begriff‘	 (vgl.	Morrison	 2012:	70)	 von	Monogamie	 lesen,	
der	 sowohl	 essenzialistisch	 als	 auch	 normativ	 ist.	 Auf	
diese	Überlegungen	(‚Hindernis‘)	ließ	ich	unter	anderem	
Erzählpassagen	 einer	 meiner	 Gesprächspartnerinnen	
‚prallen‘,	in	denen	der	Aspekt	der	Normalisierung	und	im	





gegen	 das	 Normalisierungsregime	 eines	 hegemonialen	
Verständnisses	 von	 Intimität,	 welches	 propagiert,	 dass	
sich	‚echte‘	Intimität	ausschließlich	in	monogamen	Bezie-
hungen	entwickeln	könne.	Die	Ausrichtung	ihres	(Bezie-









herausarbeiten,	 dass	 auch	 in	 der	 Erzählung	 dieser	 Ge-
sprächspartnerin	 Normalitätsvorstellungen	 hinsichtlich	




48 Zum Begriff der Apparatur vgl. Barad (2007: 127 ff., 141 ff., 334 f.). 






Abschließend	 kann	 für	 ein	 diffraktives	 experimentelles	
Vorgehen	 festgehalten	 werden,	 dass	 insbesondere	 die	
Frage,	wie	Wissen	eigentlich	produziert	wird,	eine	zent-
rale	 Rolle	 spielt	 und	 diese	 Frage	wird	 gleichsam	 selbst	
zum	 Gegenstand	 der	 Untersuchung	 erhoben.	 Damit	 zu-
sammenhängend	ist	es	im	Rahmen	einer	Diffraktionsana-
lyse	erstens	von	Bedeutung,	dass	die	‚Diffraktionsappara-
tur‘48	 bzw.	 deren	 Aufbau	 und	 Anordnung	 (welche	 Er-
kenntnisse	dienen	als	‚Hindernisse‘	und	weshalb?	welche	
Ansätze	oder	Spuren	werden	auf	die	Hindernisse	‚prallen‘	





sches	Wissen	 überhaupt	 zustande	 gekommen	 ist.	 Dazu	





















Geography:	 Snapshots,	 Reflections,	 Concepts.	Download	 am	5.	August	
2020	von	https://www.dropbox.com/s/ucjn8enfsink7uk/Cfc%20Fem-
GeoRundmail%20No83_Feminist%20fieldwork.pdf?dl=0		
Dausien,	 Bettina	 (2006):	 Geschlechterverhältnisse	 und	 ihre	 Subjekte.	
Zum	Diskurs	 um	 Sozialisation	 und	Geschlecht.	 In:	 Bilden,	Helga/Dau-
sien,	Bettina	(Hg.):	Sozialisation	und	Geschlecht.	Theoretische	und	me-
thodologische	Perspektiven.	Opladen:	Barbara	Budrich,	S.	17–44.	








Haraway,	 Donna	 (2018):	 Modest_Witness@Second_Millennium.	 Fe-
maleMan©_Meets_OncoMouseTM	 (2.	 Aufl.).	 New	 York/Abingdon:	
Routledge.		































Feministisches	 Suburbia	 oder:	 Wie	 misst	
man	Geschlechtergerechtigkeit	im	Stadtteil?	
Von	 Widersprüchen,	 Ungereimtheiten	 und	




In	meinem	 aktuellen	 Forschungsprojekt	 beschäftige	 ich	
mich	mit	 Geschlechtergerechtigkeit	 und	 Chancengleich-
heit	sowie	den	Möglichkeiten	der	Stadtplanung,	diese	zu	
unterstützen	 bzw.	 zu	 behindern.	 Suburbane	 Quartiere	
werden	seit	Jahrzehnten	aus	verschiedenen	Gründen	kri-
tisiert	 –	 aufgrund	 ihres	 Flächenverbrauchs,	 wegen	 des	
hohen	 Automobilanteils	 oder	 problematischer	 sozialer	
Strukturen.	Ein	Aspekt	dieser	Kritik	bezieht	sich	auf	die	
Reproduktion	 traditioneller,	 für	 Frauen	 tendenziell	 ein-
engender	 Geschlechterverhältnisse	 und	 -rollen.	 Ich	 un-
tersuche,	inwiefern	diese	Kritik	in	neu	geplanten	großen	
Quartieren	 am	 Stadtrand	 aufgenommen	 und	 umgesetzt	
wird.	 Das	 Projekt	 ist	 an	 den	 Forschungsverbund	 Neue	





























Schreibtisch.	 Vereinbarkeit	 und	 Aufteilung	 von	 Repro-
duktionsaufgaben	 sind	 für	mich	 also	 nicht	 nur	 wissen-
schaftliche	Begriffe,	sondern	gelebter	Alltag.	Meine	eige-
nen	 Erfahrungen	 und	 Einstellungen	 begleiten	 mich	 bei	
diesem	Forschungsprojekt	ganz	besonders.		
Feministische	Kritik	an	suburbanen	Quartieren	
Suburbane	Wohnquartiere,	 deren	 räumliche	 Strukturen	
und	 die	 dort	 vorherrschenden	 sozialen	 Erwartungen	
Frauen	 marginalisieren	 und	 in	 ihrer	 Entfaltung	 behin-




von	 Frauen	 und	 Männern	 im	 Vordergrund	 (Bondi	 und	
Davidson	 2005;	 Gebhardt	 und	 Warneken	 2003;	
Rodenstein	 1994;	 Bondi	 1992;	 England	 1991;	 Rössler	
1989),	wurden	später	auch	feministische	Gegenkonzepte	
und	-utopien	ersonnen	(McDowell	1999;	Hayden	1981).	
Im	Mittelpunkt	 der	 Kritik	 standen	 die	 eingeschränkten	
Möglichkeiten	der	Vereinbarkeit	 von	Familie	 und	Beruf	








und	 zudem	 häufig	 nur	 wenige	 Kinderbetreuungsplätze	





Kurzum,	 die	 Quartiere	 waren	 mit	 einem	 androzentri-
schen	 Blick,	 also	 aus	 Sicht	 des	 pendelnden	männlichen	
Hausvorstands,	geplant,	der	das	Wohnquartier	morgens	



















ferenzkategorien	wie	 „Rasse“,	 Schicht	 oder	 Alter	 gelten	
mittlerweile	ebenso	als	wichtige	Einflussfaktoren	für	Le-
benschancen	 und	 Entfaltungsmöglichkeiten,	 was	 unter	
dem	Stichwort	Intersektionalität	zusammengefasst	wird	
(Jarvis	et	al.	2009).	Zudem	unterscheidet	man	das	biolo-




In	 der	 sogenannten	 westlichen	 Welt	 ist	 es	 zudem	 für	
Frauen	heute	selbstverständlich,	dass	sie	einen	Beruf	er-
lernen	und	diesen	ausüben	(wollen),	auch	wenn	sie	Kin-
der	 bekommen	 sollten.	 Frauen	 haben	mittlerweile	 teil-
weise	 höhere	 Bildungsabschlüsse	 als	 Männer	 und	 die	
Frauenerwerbsquote	 steigt	 kontinuierlich	 (Terlinden	
2010;	 Wastl-Walter	 2010;	 Hans-Böckler-Stiftung	 2017;	
Baumgart	2004).	Dennoch	kommt	es	nach	der	Geburt	von	
Kindern	in	vielen	(heterosexuellen)	Paarbeziehungen	zu	






































Erkenntnis,	 dass	 Frauen	und	Männer	 keine	homogenen	
Gruppen	 mit	 einheitlichen	 Bedürfnissen	 sind	 und	 der	
stärkeren	Akzeptanz	nicht-binärer	Identitäten	setzte	sich	
der	 Begriff	 Gender	 Planning	 oder	 gender-sensible	 Pla-
nung	 durch.	 Dieser	 Planungsansatz	 hat	 den	 Anspruch,	
„women	and	men	and	their	relations	as	well	as	[…]	gen-








Seit	 dem	 Vertrag	 von	 Amsterdam	 von	 1997	 ist	 Gender	





bis	 heute	 mitnichten	 Teil	 des	 Planungs-Mainstreams.	









Trotz	 Gender	 Mainstreaming	 findet	 man	 heute	 in	 den	
meisten	Planungskonzepten	den	Begriff	Geschlechterge-
rechtigkeit	oder	Chancengleichheit	gar	nicht.	Explizit	geht	
es	 häufig	 um	 Klima-	 und	 Ressourcenschutz,	 manchmal	
Gesundheit	 und	 aktive	 Lebensstile	 (was	 natürlich	 auch	
sehr	wichtige	Ziele	sind).	Dies	führt	mich	zu	meiner	ers-




dersensibler	 Planung	 gibt	 es	 starke	 Überschneidungen	
mit	anderen	Leitbildern	wie	der	„Kompakten	Stadt“	oder	
der	klimagerechten	Planung	hat.	Der	Versuch,	Geschlech-
tergerechtigkeit	 durch	 Planung	 zu	 fördern,	 resultiert	






Für	 die	 Forschung	 ist	 es	mindestens	 eine	Herausforde-
rung.	Meine	ursprüngliche,	im	Rückblick	möglicherweise	
naive	 Vorstellung,	 Kriterien	 für	 geschlechtergerechtes	
Planen	und	Bauen	mit	 den	diskutierten	und	 tatsächlich	
umgesetzten	 Maßnahmen	 abzugleichen,	 scheint	 jeden-
falls	vor	diesem	Hintergrund	nicht	mehr	zielführend.		
Auch	 von	 eigentlich	 wohlwollender	 Seite,	 nämlich	 von	
den	Feministinnen	selbst,	wird	Kritik	am	Gender	Planning	
und	seinen	Vorgängerkonzepten	geübt.	Diese	zielten	 le-
diglich	 darauf	 ab,	 Unterschiede	 zwischen	Männern	 und	
Frauen	sichtbar	zu	machen	und	zementierten	damit	die	
Verhältnisse.	 Ziel	 sei	 es,	 die	 „lästige	 Doppelrolle“	 für	
Frauen	 lediglich	 zu	 vereinfachen	 und	 nicht	 die	 Rollen-	
und	 Aufgabenverteilung	 grundsätzlich	 neu	 zu	 denken	
(Alisch	 1993;	 vgl.	 Tummers	 et	 al.	 2019).	 Das	 Vorurteil	
vom	„schwachen	Geschlecht“,	das	besondere	Zuwendung	
braucht,	würde	damit	reproduziert	(Wastl-Walter	2010).	
Dies	 wird	 heute	 als	 „dilemma	 between	 tactical	 (short-






Unterschiede	 weiterhin	 benannt	 werden,	 um	 Ungleich-
heit	und	Ungerechtigkeit	bewusst	auszugleichen?	Der	An-
spruch,	 nicht	 einzelne	 Personen	 und	 ihre	 antizipierten	
Rollen,	 sondern	 vielmehr	 die	 Praxis	 der	 reproduktiven	
Aufgaben	 und	 der	 Alltagsbewältigung	 in	 den	 Vorder-
grund	 zu	 stellen,	 die	 unabhängig	 vom	 biologischen	 Ge-
schlecht	 der	 oder	 des	 Ausführenden	 ist,	 scheint	 einen	
Ausweg	daraus	aufzuzeigen.	Dabei	wird	jedoch	vorausge-













auch	 durchaus	 so	 intendiert	war.	 Bedeutet	 das	 im	Um-
kehrschluss	aber	auch,	dass	sich	die	Geschlechterverhält-
nisse	 in	 gendersensibel	 geplanten	 Stadtteilen	 gewisser-
maßen	 automatisch	 egalitärer	 gestalten?	Werden	 Väter	
vermehrt	wohnortnahe	Arbeitsplätze	suchen,	wenn	man	
letztere	gezielt	ansiedelt?	Oder	teilzeiterwerbstätig	sein,	




















teil,	 (jeder	Mensch?)	 für	sich	beantworten	muss.	 Ist	das	
Ziel	von	Geschlechtergerechtigkeit	und	Gender	Planning	
die	„nachholende	Maskulinisierung“,	also	eine	standardi-
sierte	 männliche	 Erwerbsbiographie	 für	 alle	 (Gebhardt	
und	Warneken	2003;	Damyanovic	und	Zibell	2013)?	So	



















bringen.	 Deshalb	 werde	 ich	 gezielt	 nach	 im	 weitesten	
Sinne	planerischen	Maßnahmen	suchen,	die	dies	ermög-
lichen.	Wahrscheinlich	bleiben	trotz	dieses	Fokus	einige	
Überschneidungen	 mit	 den	 Leitlinien	 der	 „Kompakten	
Stadt“	oder	der	Herstellung	von	Alltagstauglichkeit	beste-
hen,	möglicherweise	 lassen	 sich	 aber	 auch	 darüberhin-
ausgehende	Ideen	identifizieren.		
Weiterhin	gehe	ich	davon	aus,	dass	meine	empirische	Ar-
beit	 stark	 davon	 abhängen	 wird,	 inwieweit	 die	 verant-
wortlichen	 Planer*innen	 bereit	 sind,	 ihr	 Planungsver-
ständnis	 und	 ihre	Haltung	 zu	Geschlechtergerechtigkeit	
und	Vereinbarkeit	 zu	diskutieren.	Eine	 reine	Dokumen-
tenanalyse	 kann	 Hinweise	 auf	 die	 wichtigsten	 Stell-
schrauben	bieten,	wird	aber	alleine	kaum	aussagekräftig	
genug	sein.	Deshalb	werde	ich	auch	stärker	als	angenom-

















konkret	 durch	 planerische	Maßnahmen	 bei	 der	 Umset-
zung	 unterstützen	 lassen.	 Möglicherweise	 würden	 sich	
davon	weitere	Städte	und	Stadtteile	inspirieren	lassen,	so	
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fordern	nicht	 selten	 ein	Ausweichen	von	 interaktiven	Me-
thoden	und	face-to-face-Kontakten	auf	virtuelle	Gespräche	








mit	 der	 Forschungswerkstatt	 einen	 Rahmen	 schaffen,	 in	























terreich	 und	 der	 Schweiz	 statt.	 Es	wird	 von	 Studierenden	
und	Nachwuchswissenschaftler*innen	organisiert	und	bie-
tet	 eine	 Plattform	 für	 fachübergreifenden	 Austausch	 und	
Vernetzung	rund	um	Feministische	Geographien	und	die	ge-
ographische	Geschlechterforschung.	Das	diesjährige	Treffen	
findet	 in	Münster	 unter	 dem	Motto:	 „Feministische	Geo-
graphien	der	Krise“	statt.	Alle	interessierten	Menschen	jeg-





































der	 Rollenzuschreibungen	 noch	 die	 Biologie	 biparentaler	
Fortpflanzung,	die	kulturelle	Ordnung	der	Zweigeschlecht-






Künkel,	 Jenny	 (2020):	 Sex,	 Drugs	 &	 Con-
trol.	Das	Regieren	von	Sexarbeit	in	der	ne-
oliberalen	 Stadt.	 Münster:	 Dampfboot.	
(Raumproduktionen:	 Theorie	 und	 gesell-
schaftliche	 Praxis	 Band	 34)	 ISBN:	 978-3-
89691-261-9,	342	Seiten.		
Sexarbeit	 ist	symbolisch	eng	mit	Urbanität	verknüpft.	 Ihre	
Verlockungen	 werden	 im	 Neoliberalismus	 Teil	 des	 Stadt-
marketings.	Wo	das	Gewerbe	aber	sichtbar	mit	Armut	ver-
knüpft	ist,	intensivieren	sich	Kontrolldiskurse,	und	Gentrifi-
zierung	 führt	 eher	 zu	 Verdrängung.	 Das	 Buch	 portraitiert	
die	 komplexen	 Aushandlungen	 um	 Prostitution	 in	 Berlin,	
Hamburg	und	Frankfurt	a.M.	Es	skizziert	Auswirkungen	auf	
Arbeitsbedingungen	 und	 zeigt	 sowohl	agency	als	 auch	









Dietze,	 Gabriele,	 Roth,	 Julia	 (2020):	 Right-





versions	 of	 right-wing	populism:	 an	 ‚obsession	with	 gender‘	
and	sexuality	in	different	arenas.“		
Viele	aktivistische	und	 journalistische	Arbeiten	haben	den	
Antifeminismus	 und	 die	 LGBTQIA+-Feindlichkeit	 rechter	
Bewegungen	 betont	 und	 herausgearbeitet.	 Mit	 dem	 Sam-
melband	„Right-Wing	Populism	and	Gender	–	European	Per-




führend:	 Denn	 die	 Idee,	 die	 sich	 in	 den	 Beiträgen	 hinter	







selbst.	 Die	 sinnvolle	 Reihung	 der	 Kapitel	 ermöglicht	 es,	
schnell	unterschiedliche	Zugänge	zum	Thema	zu	gewinnen.	
Der	Begriff	„Obsession“	aus	dem	Eingangszitat	ist	in	diesem	
Kontext	 in	 mehrerlei	 Hinsicht	 passend.	 Einerseits	 lassen	
sich	 Diskurse	 um	 Geschlecht	 und	 Gender	 in	 allen	 Teilen	












ren	 sich	 auf	 Affekte	 rechtspopulistischer	 Politik,	 toxische	
Männlichkeiten	oder	feministische	Proteste.	Die	Auseinan-
dersetzung	 in	den	verschiedenen	nationalstaatlichen	Kon-
texten	 (Frankreich,	 Österreich,	 Ungarn,	 Slowenien,	 Polen,	









lität	 in	 unterschiedlichen	 politischen	 Arenen.	 Ausgehend	
von	einer	Bevorzugung	der	heteronormativen	Kernfamilie	
als	Idealbild	gesellschaftlicher	Organisation	werden	gleich-
geschlechtliche	 Beziehungen	 abgelehnt	 und	 Abtreibungs-
verbote	 gefordert/unterstützt.	 Stattdessen	 versuchen	
rechte/rechtspopulistische	 Bewegungen	 eine	 klare	 biolo-
gistische	Gender-Politik	 zu	 etablieren,	 die	 auf	binären	Ge-
schlechtszuschreibungen	 fußt	 und	 diese	 deterministisch	
mit	klaren	Rollenbildern	verbindet.		







zu	denken,	 sondern	erörtert	 sowohl	den	rassistisch	 (mus-
lim-feindlichen)	motivierten	„Feminismus“	von	rechts	und	







geographische	 Projekte	 sind.	 Das	 kritische	 Moment	 des	
Sammelbandes	 zeigt	 sich	 darin,	 dass	 sich	 viele	 Beiträge	
nicht	nur	mit	der	Dekonstruktion	rechter	Mobilisierungen	
zufriedengeben,	 sondern	 einen	produktiven	Endpunkt	 su-
chen,	der	Handlungsoptionen	aufzeigt	und	kritische	Poten-
tiale	der	Auseinandersetzung	deutlich	macht.	Denn	klar	ist:	
die	 Welt,	 die	 rechte	 Parteien	 anstreben,	 ist	 keine,	 in	 der	
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gen.	 Darunter	 verstehen	 wir	 Räume,	 Praktiken	 und	 Dis-
kurse,	 die	 mit	 menschlichen	 Ausscheidungen	 im	 Zusam-
menhang	stehen.	Mit	dieser	Ausgabe	möchten	wir	einen	An-
stoß	 geben,	 Geographien	 der	 Notdurft	 aus	 unterschiedli-












ten,	 lauten	 etwa:	 Welche	 unterschiedlichen	 Bedeutungen	
werden	„dem	stillen	Ort“	zugeschrieben?	Inwiefern	entfal-
ten	 sich	 dort	 gesellschaftliche	 Ungleichheiten?	 Welche	
Machtverhältnisse	 stecken	 dahinter?	 Inwiefern	 erschaffen	
Menschen	neue	„Geographien	der	Notdurft“	und	wie	ließen	
sich	diese	auch	produktiv,	emanzipatorisch	wenden?	Euren	














The	next	 issue	 of	 the	 Feministische	Geo-RundMail	 (No	84)	
will	deal	with	“geographies	of	necessity”.	By	this,	we	mean	


























































Diese	 Ausgabe	 wurde	 von	 Sarah	 Klosterkamp	 (s.kloster-
kamp@uni-muenster)	 und	 Alexander	 Vorbrugg	 (alexan-
der.vorbrugg@guib.unibe.ch)	 zusammengestellt.	 Ein	 ganz	
herzlicher	Dank	geht	an	Melina	Weiss	 für	 ihre	 tatkräftige	
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